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E D T 0 R A L 
Reviewing progress a~er the first six months of 
implementing the Action Plan for the Single Market agreed at the Amsterdam Euro-
pean Council, I am delighted to be able to report that substantial progress has been 
made. The EU is currently on course towards meeting the ambitious Action Plan objec-
tives. Important steps have been taken to optimise the Single Market's contribution to 
competitiveness and employment, while safeguarding the interests of employees and 
consumers. 
If Member States respect the timetables they have 
submitted to us for implementing Single Market legislation, a significant proportion of 
outstanding Directives will be in place by I April I 998. Putting these Directives on the 
statute book will mean important tangible benefits across the board for citizens and 
companies provided they are also implemented and enforced properly. Full details of 
implementation and enforcement of legislation are outlined in the Single Market 
Scoreboard, which is the subject of the Special Feature in this issue. 
The Tax Package, on which a political agreement 
was reached by the Council of Finance Ministers on I December, is a major step forward (see page 9) and 
a welcome signal that direct tax distortion in the Single Market can no longer be ignored in the run up to 
the single currency. The three elements of the package are: a code of conduct on business taxation; the 
main features of an EU solution to the taxation of income from savings, to be proposed by the Commission; 
and a proposal to be made by the Commission to eliminate withholding taxes on interest and royalty 
payments between companies. 
Further progress has been made on initiatives to 
ensure that legislation is as simple as possible with the completion of Phase 2 of the SLIM (Simpler 
Legislation for the Internal Market) initiative (see page 4). Phase 3 of SLIM will be launched as soon as the 
opinion of Parliament on the Commission's recent Report on the results of Phases I and 2 is available. 
The Luxembourg Presidency has succeeded in 
achieving political agreement on common positions for two of the legislative measures identified as priori-
ties in the Action Plan: the transparency Directive for Information Society services and the Directive on 
the legal protection of biotechnological inventions (see pages 8 and 20). Similar progress was achieved 
on the liberalisation of gas supply at the Energy Council of 8 December. There is also a good chance of 
agreement in 1998 on the Action Plan's fourth legislative priority, the proposed European Company Statute. 
In the area of electronic commerce, the Commission 
has put forward a significant proposal on copyright (see page 22) and will shortly put forward proposals 
on the distance selling of financial services. The Commission has also published a Communication on digital 
signatures with a view to making formal proposals in I 998. 
Following the launch of Phase 2 of Citizens First (see 
page 2), the Commission is working towards the establishment of a permanent Dialogue with Citizens and 
a new Business Signpost Service, to be launched in I 998. Evaluation of Phase I of Citizens First 
demonstrated its considerable success: 7 5 million people heard about Citizens First and nearly a million 
people made direct contact by telephone or the Internet. 
However, there is no room for complacency. The 
first steps towards tackling many problems have been taken - from transposing legislation to abolishing tax 
distortions and providing a better legal framework for companies. But f,rm commitment and vigorous action 
will have to be maintained in 1998 if these and other important tasks are to be completed in time for the 
start of the third phase of Economic and Monetary Union in just over one year's time. 
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UPDATE O N THE SIN GLE MA RKET 
European Union rights 
for citizens concerning 
equal opportunities 
between men and women, 
consumer protection, 
buying goods and services 
in other Member States 
and travelling within the 
EU are the main themes 
of the second phase of the 
Citizens First initiative 
launched on 25 November 
by the European Commis-
sion. This second phase 
builds on the successful 
formula of the first phase 
of Citizens First ( see SM 
N° 6, 7 & 9), making 
available to as many 
people as possible clear, 
factual information on the 
rights and opportunities 
people have as a result of 
the EU and on what to do 
if these rights are denied. 
Since the launch of the 
first phase in November 
1996, some 75 million 
people have become aware 
of Citizens First. 
Over 1 million have 
contacted Citizens First 
via the free phone nun1bers 
and the Internet site to 
obtain guides and fact-
sheets concerning their 
rights to work, live and 
study in another EU 
country (which continue 
to be available). 
La Commission a officiellement lance, 
le 25 novembre 1997, la deuxieme phase de 
hnitiative ((Citoyens d)Europe)). Comme la 
premiere phase, elle consiste a diffuser 
aupres d)un public aussi large que possible 
des informations claires et concretes sur les 
droits et possibilites qu)offre l'Union 
europeenne aux citoyens et sur ce qu)il 
convient de faire lorsque ces droits sont 
bafoues. L'egalite de traitement entre les 
hommes et les femmes, la protection des 
consommateurs, l'achat de biens et de 
services dans d)autres Etats membres et des 
voyages a l'interieur de l'UE seront au 
centre de cette deuxieme phase. Elle reprend 
la strategie suivie avec succes lors de la 
premiere phase) lancee en novembre 1996 
(voir SMN nos 6, 7 & 9). Pres de 75 millions 
de personnes ont eu connaissance de cette 
initiative. Plus d)un million d)entre elles 
ont contacte les services en appelant les 
numeros de telephone gratuits ou en visitant 
le site Internet afin d)obtenir des guides ou 
fiches consacres au droit de travailler, 
de resider ou encore d)etudier dans un autre 
Etat membre. Ces documents et informations 
sont d)ailleurs toujours disponibles. 
"L'initiative "Citoyens d'Europe" est une fa~on 
concrete et efficace de sensibi liser les gens a leurs 
droits dans l'Union", a declare le Commissaire 
Mario Monti. "Le succes du Marche unique suppo-
se que les citoyens connaissent leurs droits et la 
fa~on de les exercer dans les faits. En repondant 
aux preoccupations de tout un chacun, cette 
initiative peut jouer un role important. Elle fait de 
l'Union europeenne une realite aux yeux des 
citoyens en termes d'egalite de traitement, des 
opportunites de travail , de mobilite accrue, offrant 
un plus grand choix de biens et de services 
presentant toutes les garanties de securite, a des 
prix plus bas. Voila pourquoi nous etendons 
aujourd'hui la portee de !' in itiative et nous nous 
inspirerons de cette strategie couronnee de 
succes pour lancer l'annee prochaine le "Dialogue 
avec les citoyens", conformement au Plan d'action 
en faveur du Marche unique approuve par le 
Conseil europeen d'Amsterdam. Ce dialogue 
offrira en permanence des informations et des 
conseils concrets et actual ises sur une large 
panoplie de droits lies au Marche unique en 
recourant aux methodes experimentees avec 
!' initiative "Citoyens d'Europe"". 
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In tiative 
"La Commission peut aussi jouer un role impor-
tant en veillant a ce que les droits des citoyens 
soient respectes au niveau des Etats membres. 
C'est la raison pour laquelle nous avons engage 
avec determination des procedures d'infraction a 
l'encontre des Etats membres qui enfreignaient Jes 
droits des citoyens. De janvier a septembre 1997, 
j'ai envoye 51 lettres d'infraction aux Etats mem-
bres pour violation des dispositions relatives au 
droit de sejour, a la reconnaissance des diplomes 
ou au droit de vote lors des elections municipales 
et des elections au Parlement europeen. Dix de 
ces 51 cas ont ete resolus avec succes". 
Les enquetes menees par la Commission mon-
trent que si Jes citoyens sont interesses par les 
domaines couverts par cette deuxieme phase, ils 
ne connaissent pas toujours leurs droits fonda-
mentaux. A titre d'exemple, seu lement 33 % des 
personnes interrogees s'estiment bien informees 
sur leurs droits en matiere d'egalite de traitement 
sur les lieux de travail dans l'UE, et 27 % sur leur 
droit d'emprunter ou d'effectuer des placements 
aupres d'une banque communautaire. En outre, la 
plupart des Europeens s'interrogent sur la securite 
des produits dans les autres Etats membres de l'UE. 
Les nouveaux guides (disponibles dans Jes onze 
langues officielles de !'Union, ainsi qu'en gaelique, 
galicien, catalan, basque, gallois et luxembour-
geois) portent su r les themes suivants: 
• Egalite des droits et des chances: le guide 
presence Jes droits des hommes et des femmes en 
matiere d'egal ite de traitement sur le lieu de 
travail, droits qui reposent sur la legislation 
communautaire ou sont garantis par elle. De nom-
breux progres realises dans le domaine de l'egal ite 
des sexes, dont beneficient les citoyens dans leur 
pays ou lorsqu'ils travaillent dans un autre Etat 
membre, sont le fait de !'Union europeenne; 
• Acheter des biens et des services: le guide 
decrit les droits des consommateurs en matiere 
de protection dans des domaines tels que la secu-
rite des produits, les clauses contractuelles abusi-
ves, la publicite t rompeuse et la su r-reservation 
des places d'avion, et ce quel que soit l'Etat mem-
bre dans lequel l'achat est effectue. 
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• Voyager dans l'Union: ii s'agit d'une plaquette 
exhaustive et pratique, a glisser dans son bagage, 
qui signale les frontieres ou ii existe encore des 
controles et decrit les pieces d'identite necessai-
res. Elle indique aussi les biens et les services que 
!'on peut acheter dans un autre Etat membre pour 
son usage personnel sans restriction ni taxes 
supplementaires, que ce soit a !'occasion d'un 
voyage d'un jour ou d'une visite plus longue. 
Pour ceux qui souhaitent en savoir davantage sur 
la fa~on d'exercer leurs droits dans un pays donne, 
des fiches donnent un aper~u de la legislation, pays 
par pays, en indiquant la personne a qui s'adresser 
pour obtenir des conseils. Ces fiches sont disponi-
bles dans les onze langues officielles de !'Union. 
Des campagnes nationales auxquelles prendront 
part le Parlement europeen, la Commission et les 
gouvernements des Etats membres seront egale-
ment organisees d'ici a janvier. 
Le service d'aiguillage 
Les citoyens qui rencontrent des difficultes prati-
ques a faire usage des droits couverts par !'initiati-
ve "Citoyens d'Europe" peuvent s'adresser au 
service d'aiguillage qui leur donnera des conseils 
informels. II est possible de contacter ce service 
soit en composant les memes numeros de tele-
phone que pour les demandes de guides et de 
fiches (voir liste ci-contre), soit en vis itant le site 
Internet. Les personnes sont rappelees dans un 
delai de trois jours ouvrables par un expert qui les 
informe des demarches a entreprendre. Elles sont 
en particulier orientees vers l'organisme - com-
munautaire, national ou local - qui est susceptible 
de leur dispenser le conseil approprie. Le but du 
service d'aiguillage est de faire davantage conna1tre 
au public les sources d'information que consti-
tuent les organismes communautaires, nationaux 
ou locaux existants. Les questions posees au ser-
vice d'aiguillage sont analysees par la Commission 
de maniere a deceler les domaines dans lesquels 
les regles du Marche unique appellent une meil leu-
re application ou une amelioration. 
Voici quelques exemples de cas traites recemment 
par le service d'aiguillage: 
• Le cas d'une etudiante allemande: les auto-
rites espagnoles ant affirme a une etudiante alle-
mande, souhaitant poursuivre ses etudes en 
Espagne, qu'elle devait prouver disposer d'une 
somme de 75 OOO pesetas sur un compte bancaire 
espagnol avant de pouvoir obtenir un permis de 
sejour. Le service d'aiguillage a informe cette etu-
diante que la Di rective 93/96 relative au droit de 
sejour des etudiants n'autorisait pas les autorites 
de l'Etat membre d'accueil a exiger plus qu'une 
simple declaration des etudiants, assurant qu'i ls 
disposaient de ressources financieres suffisantes. II 
lui a ete conseille de s'adresser aux autorites 
espagnoles competentes en matiere d'immigration 
et, en cas d'echec, de contacter le conseiller juri-
dique ("Euro-Jus") en paste au Bureau de la Com-
mission a Madrid ou de deposer une plainte aupres 
de la Commission (la Commission vient d'ailleurs 
de poursuivre l'Espagne devant la Cour de justice 
pour cette affaire - voi r p. 16). 
• Le cas d'une chomeuse fran~aise: l'autorite 
fran~aise competente en matiere d'allocation de 
chomage a affirme a une chomeuse fran~aise 
qu'elle serait rayee de ses listes et perdrait tout 
droit a une indemnite si elle allait en Allemagne 
pour y chercher du travail. Le service d'aigu illage a 
informe cette personne qu'elle avait droit au for-
mulaire E 303 pour autant que son inscription a 
l'ASSEDIC remonte a quatre semaines au mains. 
En presentant !edit formulaire dans les sept jours 
qui suivent son depart de France a l'agence alle-
mande pour l'emploi, cette personne recevra des 
indemnites de chomage de la France pendant une 
periode pouvant aller jusqu'a trois mois, ainsi 
qu'une aide aupres de l'agence allemande pour 
l'emploi dans les memes conditions que les 
chomeurs allemands. Si elle retourne en France 
pendant !edit delai de trois mois, elle sera 
reinscrite d'office a l'ASSEDIC et conservera ses 
droits en France. Les autorites des Etats membres 
sont tenues d'informer les chomeurs de leurs 
droits a une indemnite s'ils cherchent du travail 
dans un autre Etat membre. 
• Un cas de discrimination fondee sur la natio-
nalite: un ressortissant britannique a demande s'il 
avait le droit de devenir membre du conseil 
d'administration d'une federation sportive en 
Grece. II a explique que les ressortissants etran-
gers devaient obteni r une autorisation du ministre 
competent alors que les Grecs pouvaient etre 
nommes automatiquement. Le service d'aiguillage 
lui a precise que cette discrimination pouvait con-
stituer une violation de !'article 6 du T raite CE et 
lui a conseil le de s'adresser a un tribunal national 
(le droit europeen est directement applicable par 
les tribunaux nationaux), de porter plainte devant 
la Commission ou de deposer une petition aupres 
de son representant au Parlement europeen. 
II y a eu de nombreuses demandes de renseigne-
ments similaires concernant d'autres Etats membres. 
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Gleiche Rechte und Chancen 
fur Manner und Frauen, 
Verbraucherschutz, Kauf 
von Waren und Dienst-
leistungen in anderen Mit-
gliedstaaten sowie Reisen 
innerhalb der Europaischen 
Union sind die zentralen 
Themen der am 25 . Novem-
ber angelaufenen zweiten 
Phase der Informationskam-
pagne "Burger Europas / 
Daheim in Europa" . 
Autbauend auf dem Erfolg 
der ersten Phase ihrer Initia-
tive (siehe SM Nr. 6, 7 
& 9) mochte die Europaische 
Kommission mi:iglichst viele 
Burger erreichen, um sie 
sachlich iiber die Rechte und 
Moglichkeiten aufzuklaren , 
die die EU mit sich bringt, 
aber auch iiber die Mittel 
und Wege zur Durchsetzung 
dieser Rechte. 
Seit Beginn der ersten Phase 
im November 1996 wurden 
rund 75 Millionen Menschen 
auf die Kampagne aufmerk-
sam gemacht. Uber eine 
Million Menschen haben die 
geblihrenfreien Telefonnum-
mern und die Internetseite 
in Anspruch genommen, 
um sich (iber die - weiterhin 
erhaltlichen - Leitfaden und 
Merkblatter zu den Themen 
"Arbeiten", "Studieren" 
und "Wohnen" in einem 
anderen Land der Europai-
schen Union zu informieren. 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Richard Upson 
DG XV/A- I 
TEL: (+ 32 2) 296 70 0 I 
FAX: (+32 2) 296 09 50 
E-mail: citizen@dg I S.cec.be 
U PD ATE ON THE SINGLE MA RKET 
I er Le islation for t 
Au terme de la deuxieme 
phase de !'initiative SLIM 
(Simpler Legislation for 
the Internal Market), 
des propositions concretes 
ont ere presentees en vue 
de simplifier les regles du 
Marche wlique concernant 
la taxe sur la valeur ajoutee 
(TV A), les engrais, les 
services bancaires et la 
nomenclature combinee 
du commerce exterieur. 
Ces propositions, ainsi 
qu'un recapitulatif des 
mesures que la Commis-
sion envisage de prendre, 
ont ete presentees clans 
1me Commwlication de la 
Comnlission europee1rne 
au Conseil des mi1listres 
du 27 novembre. 
Cette Commmlication fait 
egalement le point sur 
l'etat d'avancement de la 
nlise en oeuvre des recom-
mandations formulees 
durant la premiere phase 
de !'initiative. 
Achevee en novembre 
1996(voirSM 11°6), 
celle-ci portait a la fois sur 
le systeme de collecte des 
statistiques concernant les 
echanges intracommunau-
taires (Intrastat), les pro-
duits de construction, 
la reconnaissance mutuelle 
des diplomes et les plantes 
ornementales. 
Concrete suggestions for simplifying 
Single Market rules on Value Added Tax 
(VAT)) fertilisers) banking services and the 
combined nomenclature for external trade 
have been put fonvard at the end of the 
second phase of SLIM (Simpler Legislation 
for the Internal Market). These suggestions) 
together with a summary of measures the 
Commission intends to take) are featured 
in a Communication presented by the 
European Commission to the Internal 
Market Council on 27 November. 
The results of the second phase have once 
again proved the value of the SLIM 
approach) in which small informal teams of 
experts from national administrations) 
users of the legislation and the Commission 
identify problems with the existing rules and 
suggest solutions to these problems. 
However) the crucial measure for the success 
of the SLIM approach is the speed and ease 
with which the team/ recommendations are 
acted on) first by the Commission in prepa-
ring specific legislative proposals and other 
measures and subsequently by the Council of 
Ministers and the European Parliament. 
The SLIM exercise forms part of the "rolling 
programme of simplification" outlined in the 
Action Plan for the Single Market (see SMN N°8), 
endorsed by the Amsterdam European Council in 
June 1997. For the second phase of SLIM, the 
teams started work in June 1997 and completed 
their reports at the end of October 1997. 
Following the SLIM teams recommendation, the 
Commission intends to undertake the following 
actions: 
VAT 
• propose before the end of 1998 a reinforcement 
of mutual assistance on recovery of outstanding 
VAT; 
• propose a legislative reform to ease the require-
ments on tax representation in other Member 
States; 
• undertake a reflection on a more radical reform 
of the returns procedures so that taxable 
persons could obtain reimbursement in the 
Member State where they are established of 
VAT paid in another Member State; 
• undertake a study in 1998 on electronic 
invoicing; 
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• examine the time needed for refunds of VAT 
within the Community and 
• present shortly, within the framework of its 
VAT Strategic Programme, a proposal for the 
harmonisation of deductibility rights, and a study 
on the system applicable to SMEs. 
Fertilisers 
• propose a single consolidated fertilisers Directi-
ve to replace all the existing Directives, clarifying 
and modernising the legislative approach; 
• clar ify the definitions for fertiliser and for "EC 
Fertiliser" and defining the scope of harmonised 
rules so as to provide, inter alia, for future 
coverage of organic and organo-mineral 
fertilisers; 
• propose simplification of procedures for brin-
ging new fertilisers within the scope of EU rules; 
• propose a uniform system of enforcement con-
trol and reporting by accredited laboratories, in 
keeping with the Action Plan for the Single 
Market (Target I- making the rules more effec-
tive) and 
• introduce new procedures to ensure that Com-
mission's proposals to add new fertil isers and 
new groups of fertilisers are preceded by an 
examination by the appropriate Scientific Com-
mittees. 
Combined Nomenclature for External 
Trade 
The SLIM team recommended that the Combined 
Nomenclature (CN) for External Trade should be 
not only simplified and made easier to apply, but 
also rationalised so that the number of 8-digit 
subdivisions are significantly reduced in forth-
coming years. They also recommended that a 
'Code of Conduct' should be set up to target 
specific areas for simplification and to provide 
tools to facil itate reporting of data. The Commis-
sion has endorsed these suggestions and intends 
to initiate as soon as possible an exercise to clean 
up the Combined Nomenclature in order to 
enable changes to be applied from I January 1999 
and to ensure all CN headings are validated (over 
a period of time). 
Banking services 
The SLIM team considered that existing problems 
in banking legislation do not stem necessarily from 
its complexity, although certain aspects of the 
legislation should be re-examined. Following the 
team's recommendations, the Commission will: 
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Internal Market 
• propose the abolition of the requirement on 
credit institutions intending to provide services 
in another Member State to notify that country's 
supervisory authorities in advance - i.e. elimina-
te Article 20 of the Second Banking Directive 
(89/646/EEC). The Commission will also 
examine the equivalent prior notification requi-
rement for investment firms under the Invest-
ment Services Directive (93/22/EEC); 
• invite all national, EU and international autho-
rities imposing reporting requirements to avoid 
duplication; 
• examine the functioning of the whole comito-
logy procedure so that amendments to legisla-
tion that are purely technical or result from 
lengthy international discussions (e.g. in the Bank 
for International Settlements framework) can be 
adopted quickly; 
• examine in the Banking Directives Interpretation 
Group the various problems of inconsistencies 
or discrepancies between Directives identified 
during the exercise to consolidate the banking 
Directives, with a view to the Commission 
proposing amendments to the consolidated 
Banking Directive text if necessary; 
• respect the special needs of small banks when pro-
posing legislation for complex supervisory rules; 
• evaluate whether the exemption, for banks 
affiliated to a central body, from certain 
requirements of the Fi rst Banking Directive 
(77/780/EEC, Article 2 § 4) should be extended, 
and if appropriate, present the necessary propo-
sal to the Council; 
• examine whether to extend the information 
procedure on general good ru les for cross-
border branching to cross-border services; 
• examine well-evidenced requests to revise the 
thresholds for calculating market risks under the 
Capital Adequacy Directive (93/6/EEC) and, if 
appropriate, propose such a revision and 
• submit proposals before the end of 1998 to 
ensure an up-to-date list of all authorised EU 
credit institutions is published on a regular basis 
in the Official Journal. 
Implementation of Phase I 
The Communication also reports on the follow-up to the first phase of SLIM, completed in November 
1996 (see SMN N°6). The crucial measure for the success of the SLIM approach is the speed and ease 
with which the teams' recommendations are acted on, first by the Commission in preparing specific 
legislative proposals and other measures, and subsequently by the Council of Ministers and the 
European Parliament. 
• Concerning lntrastat, the Commission has already adopted two Regulations simplifying the 
declaration of net mass (2385/96/EC) and statistical value (860/97/EC). The Commission has also 
presented two proposals for European Parliament/Council Regulations concerning the reduction of 
the data elements collected and a simplified nomenclature. 
• On recognition of diplomas, the Commission has just put forward a proposal for a European 
Parliament/Council Directive to streamline the functioning of the Advisory Committees for diplomas 
and to simplify the updating of the lists of diplomas eligible for automatic recognition. The Commis-
sion services, together with the Advisory Committee for Training of Nurses, are also examining the 
possibility to introduce a more output-oriented approach to the definition of education and training 
requirements. 
• In the area of ornamental plants, the Commission intends to make a proposal to the Council before 
the end of 1997 for a major revision of Directive 9 I /682/EEC. The aim of the proposal is to simplify the 
existing legislation and enhance the competitiveness and employment-creating potential of business. 
• Finally, as regards construction products, efforts have focused on rendering the process of 
preparing standards in this field more efficient. A modification of the Construction Product Directive 
(CPD) is also being examined. The Commission accelerated the process for setting mandates for the 
European technical standards body CEN to establish European standards, and a harmonised standard 
for several construction products is expected in 1998. The construction products Directive 
(89/ I 06/EEC, as amended by 93/68/EEC) needs to be amended and brought into line with other New 
Approach Directives in order to remedy remaining barriers to a Single Market for construction 
products. 
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Resiimee 
Zum AbschluB der 
zweiten Phase der SLIM-
Initiative (Simpler Legis-
lation for the Internal 




Die Vorschlage betreffen 
die Mehrwertsteuer, 
Dunger, Bankdienst-
leisnmgen sowie die kom-
binierte Nomenklatur im 
AuBenhandel und wurden 
neben einer Zusammen-
fassung der von der Kom-
mission geplanten MaB-
nahmen h irzlich in einer 
Mitteilung der Kommis-
sion veroffentlicht. 
Diese Mittei.lung ne1mt 
auBerdem die Fortschri.tte, 
die bei Umsetzung der in 
der ersten Phase der 
Initiative ausgearbeiteten 
Empfehlungen erzielt 
wurden. Die erste Phase, 
die im November 1996 
endete (siehe SMN Nr.6), 
betraf vor allem statistische 




nung von Diplomen sowie 
Zierpflanzen. 
For more information, 
please contact 
Ana Gallo Alvarez 
DGXV/A-1 
TEL: (+ 32 2) 296 30 12 
FAX: (+ 32 2) 296 09 50 
E-mail: A l@dg15.cec.be 
UPDATE ON THE SINGLE MARKET 
Update on Robert Schuman 
Project 
Important progress has been 
made on achieving widespread 
and correct application of 
Community law throughout 
the European Union. 
The Internal Market Council 
of 27 November reached a 
political agreement on a 
Common Position on the 
proposal establishing the Robert 
Schuman Project. 
The programme) a modest but 
targeted and ambitious initia-
tive) aims at improving the 
awareness of Community rules 
among judges and lawyers. 
This represents an important 
step fonvard towards a fully-
functioning Internal Market) 
the legal principles of which 
should be widely understood 
and applied. 
On 24 October) the European 
Parliament had already 
expressed strong s11,pport for the 
proposal and underlined the 
benefits of the Robert Schuman 
Project for European citizens) 
consumers and enterprises. 
The Robert Schuman Project 
functions as a partnership 
betJveen the Community and 
organisations responsible for the 
training ofjudges and lawyers. 
Financial support is granted to 
these bodies for practical and 
high-quality initiatives in the 
field of vocational training or 
information. 
Following a very successful Pilot 
Phase earlier this year) a new 
selection process has just been 
launched for projects to be 
undertaken in the second half 
of 1998. 




TEL: (+ 32 2) 296 09 42 
FAX: ( + 32 2) 295 09 92 
E-mail: EI @dg15.cec.be 
En octobre) le Commissaire charge du 
Marche interieur et des services f inanciers 
/est rendu successivement en Roumanie et 
en Hongrie pour y rencontrer les principaux 
responsables de ces deux pays. Voccasion de 
rappeler les engagements pris !ors de la 
rencontre ministerielle ))Marche interieur)) 
avec les Pays d)Europe Centrale et Orientate 
(PECO)) a Echternach les 3 et 4 octobre 
1997. Un consensus generals) est degage 
sur la necessite de se concentrer sur les 
besoins specifiques de chaque pays candidat 
en tenant compte des progres accomplis 
jusqu)ici) un ((itineraire)) individualise 
(Road Map) etant propose a chacun. 
Par ailleurs) la volonte de la Commission de 
renforcer la cooperation dans les domaines 
de la douane et de la fiscalite s)est concre-
tisee par la signature tant avec la Rouma-
nie qu)avec la Hongrie d)une declaration 
commune. 
La visite a Bucarest a permis a la Commission de 
s'informer directement des projets de la Roumanie 
en matiere de reformes tant economiques (notam-
ment dans le domaine des services financiers et de la 
privatisation bancaire) qu'institutionnelles (notam-
ment dans la fonction publique). "Ces informations 
nous sont nece.ssaires pour mieux cibler !'assistance 
technique destinee a la Roumanie afin qu'elle puisse 
rapidement apporter une reponse appropriee aux 
faiblesses decrites par la Commission dans son Avis 
au Conseil", a declare Mario Monti en presentant 
"l'itineraire" propose pour ce pays. 
A Budapest, quelques jours plus tard, le Commis-
saire s'est felicite que "la Hongrie progresse de 
maniere satisfaisante sur la voie de !'adhesion. Des 
avancees sensibles ont ete enregistrees dans la 
plupart des domaines de la legislation relative au 
Marche interieur. II importe de preserver cet elan 
car des lacunes legislatives doivent encore etre 
comblees, la transposition et la mise en oeuvre de la 
legislation doivent etre tres etroitement surveil-
lees." lei aussi, Mario Monti a presente les priorites 
de "l'itineraire" hongrois. II a souligne par ailleurs les 
progres considerables que ce pays a accomplis en 
instaurant la convertibilite du forint pour les opera-
tions de la balance courante et en liberalisant les 
operations en capital. II s'agit d'un pas important 
vers la liberalisation des mouvements de capitaux, 
au coeur du processus de reforme financiere engage 
par !'ensemble des pays candidats. 
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Dans la 
La voie roumaine 
La Roumanie doit completer !'important pro-
gramme d'action qu'elle a entrepris en vue de son 
adhesion. Des efforts substantiels doivent encore 
etre accomplis afin d'adopter l'acquis communau-
taire et le plan de route (Road Map) souligne les 
priorites legislatives suivantes : 
• Services Financiers: le renforcement des capa-
cites de surveillance des autorites financieres, qu'il 
s'agisse du domaine de la banque, de !'assurance 
ou des valeurs mobilieres, sont des priorites abso-
lues. La poursuite de !'harmonisation du droit des 
societes et la mise en oeuvre d'un systeme 
d'information transparent sont des elements 
indispensables au bon developpement des 
marches financiers. 
• Legislation sur les normes et standardisation: 
une priorite a court terme pour la Roumanie est 
la reforme complete de !'infrastructure admi-
nistrative consistant en la separation des fonctions 
de reglementation, d'accreditation, de certifica-
tion et de standardisation, ainsi qu'en une meilleu-
re definition des roles des acteurs concernes. 
• Marches publics: le cadre legislatif necessite des 
progres majeurs. La portee de la loi doit etre eten-
due car pour !'instant les entreprises de reseau 
(telecommunications, energie, transport) ne sont 
pas couvertes. Les regles publicitaires mises en 
place par la legislation de transposition ne repon-
dent pas aux exigences de transparence des direc-
tives communautaires. Les procedures de recours 
ne fonctionnent pas du fait de la complexite admi-
nistrative actuelle. 
• Propriete intellectuelle: des progres majeurs ont 
ete accomplis pour aligner la legislation roumaine 
avec l'acquis communautaire. II s'agit a present de 
veiller a !'application de cette legislation ainsi qu'au 
renforcement des contr61es aux frontieres afin de 
combattre la piraterie. 
Les progres hongrois 
La Hongrie est en bonne voie en ce qui concerne la 
reprise de l'acquis. T outefois, ii faudrait parfaire la 
legislation dans des secteurs tels que la protection 
des donnees, la responsabilite du fait des produits, la 
circulation et le blanchiment des capitaux (comptes 
anonymes). Dans l'itineraire propose (Road Map), 
certains domaines meritent une attention plus parti-
culiere: 
• Douane: Des systemes efficaces de gestion et de 
contr61e aux frontieres s'imposent si le pays veut 
ameliorer ses echanges commerciaux. De plus, 
apres son adhesion, la Hongrie devra, dans le 
cadre de la gestion de la frontiere externe de 
l'elar 
Cooperation 




!'Union, exercer des controles sur les marchandi-
ses en provenance de pays tiers pour le compte de 
!'ensemble de l'Union. A cet effet, la Hongrie 
prevoit, dans le cadre d'un programme strategique 
national, de reformer et renforcer les dispositifs 
de contr61e actuels. La Commission apportera 
tout son soutien ace projet en fournissant forma-
tion et assistance technique et financiere. 
• Legislation en matiere de normalisation et de 
certification: a court terme, une des priorites est 
l'achevement du processus d'alignement de la 
legislation hongroise sur l'acquis communautaire; 
a moyen terme, l'accent devra etre mis sur le 
developpement des laboratoires d'essai et des 
organes de surveillance necessaires pour evaluer 
la conformite des produits. Les negociations sur 
un accord europeen d'evaluation de la conformite 
ont debute en septembre 1997. 
• Comptabilite et verification des comptes: 
l'essentiel de la legislation est adopte, se pose 
Mi 
cependant le probleme de la formation en nombre 
suffisant de comptables et d'auditeurs qualifies. 
• Services financiers: le renforcement de l'autorite 
de surveillance commune est un prealable absolu. 
• Marches publics: le cadre legislatif est, pour 
l'essentiel, en place. T outefois, le champ d'applica-
tion de la legislation doit etre etendu aux secteurs 
speciaux (energie, eau, telecommunications et 
transports). Les voies de recours sont rapides, ef-
ficaces et les tribunaux appliquent cette legislation. 
• Propriete intellectuelle et industrielle: la 
Hongrie a deja accompli d'enormes progres en 
matiere de protection de la propriete intellectu-
elle et industrielle. De nouveaux efforts sont ce-
pendant necessaires, notamment en ce qui con-
cerne la protection des brevets dans le secteur 
des produits pharmaceutiques. L'adoption recen-
te d'une legislation sur les controles aux frontie-
res devrait contribuer a renforcer la lutte contre 
la contrefa~on. 
Dans le cas de tous les 
PECO, outre !'evaluation 
quantitative des progres 
realises, ii faut ameliorer la 
"qualite" du rapprochement 
legislatif, c'est-a-dire le degre 
de conformite avec la legis-
lation communautaire. II s'a-
git de faciliter la transposi-
tion et d'ameliorer les con-
troles, notamment en ren-
for~ant les capacites admini-
stratives des pays candidats. 
La Commission cherche ain-
si a etendre aux PECO une 
serie de programmes com-
munautaires d'echanges de 
fonctionnaires (Matthaeus, 
Fiscalis, Karolus), pour que 
les experts des Etats mem-
bres et ceux des pays candi-
dats puissent se rencontrer 
plus souvent et echanger sa-
voir-faire et experience. Pro ramme KAROLUS 
Single Market 
Lance en 1993) pour une duree de cinq 
ans) le programme KAROL US est l'un des 
instruments importants pour la promotion 
de la cooperation administrative entre Etats 
membres. Il vise a f aciliter la realisation du 
Marche unique par l'echange de fonction-
naires d'un meme domaine. Il permet de 
favoriser la meme interpretation des regles 
communautaires et d'instaurer la confiance 
entre les differentes administrations. 
Une proposition de decision du Parlement et 
du Conseil est actuellement presentee au 
Parlement et au Conseil en vue de la 
prolongation du programme pour une 
periode de deux ans. L'ouverture du 
programme aux PECOS associes) aux 
AELE/EEE et a Chypre y est egalement 
prevue. 
En cinq ans, 420 fonctionnaires ont ainsi eu !'occa-
sion de travailler avec leurs homologues d'un autre 
Etat membre dans 22 domaines prioritaires 
relevant du Marche unique. Pendant une duree 
d'environ deux mois, ils ont pu echanger fructu-
eusement leurs experiences. Ces participants ont 
assiste a un seminaire de formation prealable en 
vue d'elargir leurs connaissances en matiere 
d'integration europeenne et de recevoir des infor-
mations sur les structures des administrations 
d'accueil pour faciliter leur integration. lls ont enfin 
participe a un seminaire d'evaluation de l'echange 
permettant un effet multiplicateur d'experiences 
et l'etablissement d'importants reseaux de con-
tacts dans les differents domaines de competence 
des participants. 
La Commission, tenant compte de !'experience 
acquise et de !'evaluation du programme, presen-
tera apres les procedures de consultation, une 
formule reamenagee (KAROLUS 2000). Celle-ci 
devrait comprendre la poursuite des echanges et 
offrir en outre differents seminaires dans les 
domaines relevant du Marche unique afin de faire 
participer un plus grand nombre de fonctionnaires 
au programme. 
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Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Philippe Pelle 
DG XV/A-2 
TEL: (+32 2) 2957845 
FAX: (+ 32 2) 295 66.95 
E-mail: A3@dg15.cec.be 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Nicole Leman 
DG XV/A-I 
TEL: (+ 32 2) 295 74 56 
FAX: (+ 32 2) 296 09 50 
E-mail: A l@dg15.cec.be 
UPDATE ON THE SINGLE MARKET 
Services de la societe de l'information 
Procedural law: 
more efficiency in obtaining 
and enforcing judgements 
It takes far too long and costs 
too much to get a civil or 
commercial judgement given 
in one Member State recognised 
and enforced in another 
Member State. The costs and 
delays are added to those 
already inherent in the 
national procedures. 
These obstacles obstruct access to 
justice on equal terms across the 
Internal Market. Citizens and 
small and medium sized 
companies are the most 
vulnerable in this respect. 
To contribute to solving these 
problems, the Commission has 
adopted on 26 November a 
Communication jointly 
presented by Commissioner 
Anita Gradin, responsible for 
Justice and Home Affairs, and 
Single Market Commissioner 
Mario Monti. The Communi-
cation contains a proposal for a 
new Brussels and Lugano 
Convention on enforcements of 
judgements. It also aims at 
opening a ivide debate on a 
series of issues with a view to 
improving citizens' and 
businesses' possibilities to enforce 
their rights through rapid 
procedures for money claims, 
increased transparency of 
assets, etc. 




TEL: (+32 2) 295 96 77 
FAX: (+ 32 2) 295 58 20 
E-mail: EI @dg15.cec.be 
A pres ['approbation resolue du Parlement 
europeen) l'avis tres positif du Comite 
economique et social et le support constant et 
generalise de l'industrie) c)est a present le 
Conseil des ministres qui, a la quasi-unani-
mite) a envoye un message clair en faveur de 
la proposition de Directive visant a consoli-
der le Marche unique des nouveaux services 
en ligne (voir SMN n°6 et n°8). 
Moyennant une modification de la Directive 
83/189 (qui porte desormais uniquement 
sur les marchandises)) les futurs projets 
reglementaires nationaux visant specifi-
quement les services interactifs feront eux 
aussi l'objet d'un systeme d'information et 
de dialogue regulier entre les autorites 
nationales et communautaire. 
Pourquoi un tel systeme ? 
Le secteur des "services interactifs", utilisant les 
nouveaux reseaux de type Internet (tels que les 
services professionnels en ligne, !'information, 
!'education et !'edition a distance, les bibliotheques 
electroniques, les divertissements interactifs ou 
le commerce electronique) a connu un essor 
impressionnant ces dernieres annees mais ii ouvre 
surtout d'enormes perspectives de developpe-
ment, d'investissement, d'emploi et d'exploitation 
pour l'economie et les consommateurs euro-
peens. 
Pour que ces activites -qui par leur nature meme 
depassent les frontieres geographiques- puissent 
donner leur pleine mesure, les operateurs doivent 
pouvoir continuer a disposer d'un grand marche 
sans frontieres dans lequel ils peuvent lancer des 
investissements d'envergure et realiser des econo-
mies d'echelle. 
Alors qu'on assiste a une multitude d'initiatives 
reglementaires nationales pour repondre aux 
nouvelles questions posees par la dimension 
on-line ( en matiere, par exemple, de crypto-
graphie, signature digitale, protection des mineurs, 
commerce electronique, responsabilite, etc.), ii 
existe un risque reel de voir apparaitre de nouvel-
les restrictions et de graves disparites legislatives. 
La Directive se propose des !ors de prevenir une 
eventuelle "re-fragmentation" du Marche unique, 
en essayant de preserver un cadre reglementaire 
global, fonde sur des principes bien consolides, 
notamment la liberte fondamentale de la circula-
tion des services, fondee sur le principe du 
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contr61e du pays d'origine. Un cadre qui donnerait 
des garanties suffisantes de clarte, de stabilite et de 
coherence, tant aux autorites qu'aux operateurs. 
Champ d'application 
Les Etats membres notifieront a la Commission les 
projets de regles nationales visant specifiquement 
les "services de la Societe de !'information" (c.a.d. 
tous ceux qui sont prestes a distance, par voie 
electronique et sur demande individuelle du desti-
nataire). 
Certaines derogations sont prevues en matiere de 
services de telecommunications et de services 
financiers couverts par cette Directive. En effet, ne 
sont pas concernees les regles nationales portant 
sur des questions qui font l'objet d'une Directive 
relative aux services de telecommunications ou 
financiers puisqu'un cadre reglementaire CE existe 
deja pour ces questions. 
En outre, les reglementations relatives aux 
marches reglementes (comme les bourses) - qui 
par nature necessitent une adoption rapide et 
flexible - ne seront pas soumises a une obligation 
de notification prealable mais bien ex post (apres 
adoption). 
Fonctionnement 
La mesure notifiee au stade du projet ne pourra 
pas etre adoptee au niveau national pendant une 
periode de statu quo de 3 mois. 
Cette periode pourra etre prolongee: 
• a 4 mois, si la Commission ou un Etat membre 
- par le biais d'un "avis circonstancie" - releve 
dans le projet un probleme pour le Marche 
unique, 
• a 12 mois si le projet national concerne une 
question qui fait l'objet d'une proposition d'acte 
communautaire deja avancee par la Commission 
(ou a 18 mois, si le Conseil adopte ace sujet une 
position commune). 
Cette Directive, inscrite dans le Plan d'action pour 
le Marche unique et consideree comme une prio-
rite tant pour la Presidence luxembourgeoise que 
britannique, pourrait etre definitivement adoptee, 
apres la deuxieme lecture du PE, avant la fin du 
premier semestre 1998. 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Salvatore D'Acunto 
DG XV/E-5 
TEL: (+ 32 2) 295 07 98 
FAX: (+32 2)295 77 12 
E-mail: E5@dg15.cec.be 
TAXATION EWE M¥MM4M·f·M 351 
....--------------~ 
Packa e to tackle harmful tax corn etition 
Der Ministerrat sowie 
Regierungsvertreter der 
Mitgliedstaaten haben sich 
am 1. Dezember in Briissel 
auf eine historische Uber-
einkunft zu einem Ma£nah-
menpaket geeinigt, das der 
Bekampfung des unlauteren 
einen Verhaltenskodex zur 
Unternehmensbesteuerung 
verstandigt, der zwar nicht 
bindend ist, die Mitglied-
fairen Wettbewerbs einzu-
geeinigt, die in einen neuen 
Richtlinienvorschlag zur 
Besteuenmg von Kapital-
ertragen einflieBen konnten. 
AuBerdem forderte er die 
Kommission auf, einen 
neuen Richtlinienvorschlag 
zur Abschaffung von 




Die Arbeiten werden gemaB 
dem Binnenmarkt-Aktions-
plan auch in anderen 
Bereichen des Steuerrechts 
fortgesetzt. 
lie Council and the Representatives of the 
Governments of the Member States) meeting 
within the Council) agreed to a Resolution on 
a code of conduct for business taxation 
(see SMN N°9). The Council also agreed on 
key elements which should form the basis for a 
new Commission proposal for a Directive on 
the taxation of income from savings and 
asked the Commission to issue a new proposal 
for a Directive on the elimination of withhol-
ding taxes on cross-border interest and royalty 
payments between companies. Work in other 
areas of taxation will also be taken further. 
In a historical breakthrough Ministers of Finance 
unanimously agreed on I December 1997 on a tax 
package, part of the four strategic targets of the 
Single Market Action Plan. The agreement comes 
ahead of EMU and the introduction of the euro, 
which will bring cross-border price transparency 
and eliminate exchange risks and costs, thus rende-
ring cross-border capital fiows more sensitive to 
taxation. The accord will limit the erosion of tax 
revenues. It also aims at contributing to reverse the 
trend of increasing taxation of labour, thereby 
making taxation systems more employment friendly. 
The purpose of the package is to tackle harmful tax 
competition and eliminate some distortions in the 
Single Market. Its purpose is not to raise taxes, 
which would damage the international competitive-
ness of the Union, nor is it intended to be the start 
of a process of wholesale tax harmonisation, which 
would be incompatible with the subsidiarity prin-
ciple. 
The code of conduct 
The Resolution on the code of conduct gives a 
definition of potentially harmful measures, starting 
with those tax measures which provide for a signi-
ficantly lower effective level of taxation (including 
zero taxation) than those which generally apply in 
the Member State in question. It provides for a 
review process to determine which potentially 
harmful measures are actually harmful, and are 
required to be rolled back. The review will be done 
by a Council group of high-level representatives of 
the Member States and the Commission, and the 
outcome will be reported to the Council. Harmful 
measures should in principle be rolled back by 31 
December 2002. For new measures there is a 
standstill clause: Members States will refrain from 
introducing new harmful measures. The operation 
of the code will be reviewed by the Council after 
two years. 
State aid 
The Resolution includes a reference to the Com-
mission's clear commitment in relation to the state 
aid rules of Articles 92 to 94 of the EC Treaty. The 
Commission wi ll publish guidelines on the appl ica-
tion of state aid rules on measures relating to 
business taxation by mid-1998, and it will develop 
these guidelines in co-operation with the Member 
States. The Commission commits itself to the rigo-
rous application of the aid rules concerned, taking 
into account the negative effects of state aid which 
are brought to light in the review process. 
Savings 
Another pressing issue covered by the package is 
the taxation of savings. The Council requested the 
Commission to bring fo rward a proposal for a 
Directive on the taxation of savings, to ensure a 
minimum effective taxation of savings income 
within the Community. It also approved a number 
of elements which might form the basis of the pro-
posal. In full respect of the subsidiarity principle, the 
Directive wi ll be limited to what is absolutely 
necessary. It would, for instance, only cover inte-
rest paid in one Member State to individuals who 
are resident in another Member State. Most impor-
tant, in a area where many earlier attempts failed , 
Member States have now agreed that, as a first step, 
the Directive cou ld be based on the "co-existence 
model": each Member State would either operate a 
withholding tax, or provide information on savings 
income to other Member States. This solution 
would only be a first step and the Directive would 
contain a review clause. 
New Directives and annual reports 
The Council also considered that the Commission 
should submit a proposal for a Directive on interest 
and royalty payments between companies. It is now 
up to the Commission to rapidly make new propo-
sals for both Directives. 
The Commission is invited to report annually to the 
Counci l on the implementation of the code and on 
the application of fiscal state aids, as well as on the 
progress concerning the taxation of savings and 
interest and royalty payments between companies. 
Finally the Counci l called on the Commission to 
take forward its work on taxation, continuing to 
draw on the assistance of the Taxation Policy 
Group. The Taxation Policy Group, which has 
worked so well in the past, will therefore continue 
to be a laboratory for new ideas and discussion on 
new proposals, including in the area of indirect 
taxation. 
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Le Conseil des ministres et 
Jes representants des gou-
vernements des Etats mem-
bres, reunis a Bruxelles le 
1 er decembre, ont trouve 
un accord historiq ue sur un 
paquet de mesures destinees 
a limiter la concurrence 
fiscale dommageable. 
Ils ont en effet approuve 
une resolution concernant 
un code de conduite sur 
!'imposition des entreprises, 
instrument non-contraig-
nant, mais qui engage Jes 
Etats membres a respecter 
Jes principes d'une concur-
rence loyale (voir SMN 
11°9). Le Conseil s1est egale-
ment mis d'accord sur Jes 
elements-des qui serviront 
de base a une nouvelle 
proposition de Directive 
concernant !'imposition des 
revenus du capital . II a aussi 
demande a la Commission 
de presenter une nouvelle 
proposition de Directive 
concernant !'elimination des 
retenues a la source sur Jes 
paiements d'interet et de 
redevance entre Jes entrepri-
ses. Les travaux se poursui-
vront par ailleurs sur Jes 
autres aspects fiscaux, 
inscri ts comme priori taires 
clans le Plan d'action en 
fave ur du Marche lll1ique. 




TEL: (+32 2)295 59 19 
FAX: ( + 32 2) 295 63 77 
E-mail: A4@dg15.cec.be 
FINANCIAL SERVICES ,.,, ** Mi 
- -------------~ 
Freedom to rovide insurance services 
Resume 
Dans un projet de Commu-
nication, la Commission 
europeenne a presente 
!'interpretation qu'elle se 
propose de d01mer aux 
notions de "libre prestation 
de services" et "d'interet 
general" appliquees au 
secteur des assurances . 
En effet, des divergences 
subsistent quanta !'inter-
pretation de ces notions 
entre les Etats membres, ce 
qui entrave le bon fonction-
nement du Marche unique 
de !'assurance. Sont notam-
rnent precisees les condi-
tions clans lesquelles un Etat 
membre peut invoquer 
l'interet general pour justi-
fier une reglernentation 
nationale et les criteres per-
mettant de tracer la demar-
cation entre les activites 
exercees en regime de libre 
prestation de services et 
celles exercees par le biais 
d'une succursale. Le projet 
de Communication servira 
de base a un large debar 
auquel seront associes les 
parties interessees, le Parle-
rnent europeen et les Etats 
rnembres. A la lumiere des 
conclusions de ce debar, la 
Commission adoptera la 
version definitive de la 
Communication interpreta-
tive. Le texte complet est 
disponible sur Internet. 
The draft communication is 
available through 
the DG XV website: 
http://europa.eu.int/comm/dg 15 
Any comments should be sent 
before March 1998 to: 
European Commission 
DG XV/ C-2 
200 rue de la Loi 
B-1049 Brussels 
Fax:(+ 32 2) 295 65 00 
. E-mail: 
john.mogg@dg I S.cec.be 
l:e Commission has adopted a draft Commu-
nication setting out how it proposes to interpret 
the concepts of ((freedom to provide service/) 
and ((the general good )) as applied to the 
insurance sector. The Commission has found 
that these concepts are interpreted differently 
from one Member State to another) a situation 
detrimental to the proper functioning of the 
Single Market in insurance. The draft Com-
munication enumerates the circumstances in 
JVhich a Member State may invoke the general 
good in order to justify a set of national rules 
( requiring) for example) prior notification of 
policy conditions) certain rating systems) 
or compulsory excesses in insurance contracts) 
and the criteria on which a line can be drawn 
between business transacted by an insurance 
company under the freedom to provide services 
and that transacted through a branch. 
The draft Communication will serve as a basis for a 
wide-ranging debate between interested parties, the 
European Parliament and Member States. In the light 
of its findings, the Commission will adopt the final 
version of the interpretative Communication. This 
will enable operators, consumers and the Member 
States to be fully informed about the Commission's 
views on these matters and may be referred to by 
national courts when they apply Community law on 
th€ subject. 
Freedom to provide services 
The concept of freedom to provide services is 
defined in the first part of the draft Communication. 
Light is shed on the dividing line between the con-
cepts of freedom of establishment and freedom to 
provide services, and certain situations in which it is 
difficult to differentiate between the two are analysed 
in depth. 
Thus, for recourse by an insurance company to an 
independent intermediary established in the host 
Member State to be deemed to have the effect of 
bringing that company within the scope of the rules 
on establishment, the following three conditions must 
all be met: 
• the intermediary must be answerable to and super-
vised by the insurance company he represents; 
• he must be able to act in such a way as to bind the 
insurance company; and 
• the relationship between him and the insurance 
company must be a rnntinuing one. 
The draft Communication then sets out the 
Commission's views on the nature of the procedure 
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provided for in the third life and non-life insurance 
Directives (Directives 92/96/EEC and 92/49/EEC 
respectively) for notifying the opening of a branch or 
the intention to carry on business under the freedom 
to provide services. Lastly, the document analyses 
the relationship between the advertising of insurance 
services and the notification procedure provided for 
the pursuit of activities by way of freedom to provide 
services. 
"The general good" 
In the second part, the concept of "general good" as 
developed by the Court of Justice is analysed. The 
concept is explained step by step and the document 
describes how it applies to freedom of establishment 
and freedom to provide services. Guidance is given as 
to how and when the host Member State may have 
recourse to the general good concept with a view to 
enforcing compliance with it own rules by an insuran-
ce company which wishes to carry on business in its 
territory through a branch or under the freedom to 
provide services. 
An insurance company doing business by way of 
branching or services which is required by a host 
Member State to comply with a national provision 
which has the effect of limiting its freedom of action 
may question the application to it of that provision if 
it considers that the measure concerned does not 
satisfy one of the following six criteria. 
For it to be justified in the name of the general good, 
a national measure: 
• must not come within a field which has previously 
been harmonised at Community level; 
• must be non-discriminatory; 
• must be justified by an imperative reason relating to 
the general good (e.g. consumer protection, fraud 
prevention, cohesion of the tax system, protection 
of workers); 
• must be objectively necessary: 
• must not duplicate the home country's rules; and 
• must be proportionate to the objective pursued. 
Any rule of national law, whatever field it falls within, 
must be compatible with Community law. Any res-
trictions stemming from national rules of private law 
applicable to insurance activities must therefore 
satisfy the general good criteria set forth above. 
The Commission also illustrates, with the help of 
several examples of national rules, how this general 
good concept applies to insurance. 
In all these cases, the Commission has doubts about 
the compatibility of these practices with Community 
law and is holding talks with the Member States 
concerned. In some cases, infringement proceedings 
have been initiated. 
In einern Mitteilungs-
entwurf hat die Europa.ische 
Kommission die Auslegung 




rungssektor anwenden will. 
Es bestehen namlich Aus-
legungsabweichungen 
zwischen den Mitglied-




prazisiert vor allem die 
Bedingungen, unter denen 
ein Mitgliedstaat das 
«Allgemeininteresse» 
geltend machen kann, um 
eine nationale Regelung zu 
rechtfertigen, sowie die 
Kriterien zur Unterschei-
dung zwischen Aktivitaten, 
die im Rahm.en der Dienst-
leistungsfreiheit ausgeiibt 
werden, und solchen, die 
iiber eine Zweignieder-
lassung erbracht werden. 
Der Mitteilungsentwurf 
wird Grundlage einer weit-
reichenden Debatte sein, in 
die die betroffenen Akteure, 
das Europaische Parlament 
und die Mitgliedstaaten 
einbezogen werden. 
Der vollstandige Text ist au 
dern Internet verfugbar. 
For more information, 
please contact 
Manuel de Frutos 
DG XV/C-2 
TEL: (+ 32 2) 296 16 SO 
FAX: (+ 32 2) 295 07 SO 
E-mail: C2@dg I S.cec.be 
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Die Kommission hat am 
15. Oktober eine Richtlinie 
zur Verbesserung des 
Schadenregulienmgssystems 
fur Opfer von Kfz-Unfallen 
im Ausland vorgeschlagen. 
Der Vorschlag zielt auf 
besseren Schutz fur solche 
Unfallopfer sowie auf eine 
Vereinfachung der Schadens-
abwicklung. Ferner sieht er 
vor, daB Versicherungs-
unternehmen in jedem 
Mitgliedstaat einen Vertreter 
fur Schadenregulierungs-
fragen benennen und Infor-
mationsinfrastrukturen zur 
Ermittlung des Versicherers 
der Unfallgegenseite ein-
richten miissen. AuBerdem 
miiBte zugunsten solcher 
Unfallopfer ein EU-weites 
System zur direkten 
Schadenabwicklung 
eingefi.U1rt werden. 
Der bereits in der Mittei-




Vorschlag (siehe SMN 
Nr.8 ) beriicksichtigt die 
Wi.insche von Verbraucher-
vertretern, Versicherern 
und dem Europaischen 
Parlament. 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Maria Yelentza 
DG XY/C-2 
TEL: (+32 2)295 1723 
FAX: (+ 32 2) 295 07 50 
E-mail: C2@dg15.cec.be 
Assurances automobiles 
Le 10 octobre 1997, la Commission 
europeenne a adopte une proposition de 
Directive pour ameliorer le systeme 
d)indemnisation des victimes d)un accident 
en dehors de leur pays de residence. 
Cette proposition veut renforcer la protec-
tion de victimes de ces accidents et cherche a 
faciliter la procedure d)indemnisation. 
Elle prevoit ?obligation pour les compagnies 
d)assurance de designer un representant 
charge du reglement du sinistre dans 
chaque Etat membre et la creation de 
structures d)information chargees d)identi-
fier Fassureur responsable. En outre un 
droit d)action directe devrait etre introduit 
dans toute ?Union europeenne en f aveur de 
cette categorie de victimes. La proposition) 
prevue dans la Communication sur les 
services financiers et les consommateurs 
(voir SMN n°8)) repond aux demandes 
exprimees par les representants des consom-
mateurs) les assureurs et le Parlement 
europeen. 
Cette nouvelle Directive devrait permettre de 
resoudre de nornbreux problernes rencontres par 
les victirnes d'accidents de la route survenus a 
l'etranger. Dans de tels accidents, la victime 
eprouve d'enorrnes difficultes a reunir les preuves 
materielles, a identifier l'assureur de la partie 
adverse et a s'y retrouver dans des procedures 
souvent tres differentes. Les mecanismes etablis 
dans le cadre du systeme de la "carte verte" et des 
directives communautaires existantes en matiere 
d'assurance automobile (72/ 166/CEE, 84/5/CEE et 
90/232/CEE) ne repondent pas a ces difficultes. 
Comme le soulignait le Comrnissaire Mario Monti, 
"cette proposition de nouvelle Di rective doit 
perrnettre de realiser un veritable Marche unique 
en faveur des assures, leur perrnettant de se faire 
indernniser dans des delais raisonnables". 
La proposition de la Commission repose sur les 
points principaux suivants: 
• la Directive couvrirait des cas de demandes d'in-
dernnisation liees a des accidents provoques par 
des vehicules irnrnatricules et assures en dehors 
de l'Etat rnembre de residence de la victirne; 
• cette categorie des victimes aurait un droit 
d'action directe, c'est-a-dire le droit d'adresser 
les demandes d'indemnisation directement a 
l'assureur en responsabilite civile automobile de 
la personne responsable de !'accident; 
• chaque assureur en responsabilite civile automo-
bile devrait designer un representant charge du 
reglement des sinistres dans chaque Etat 
membre ou ii n'est pas etabli; dans le cas ou 
cette condition ne serait pas rernplie, l'autorisa-
tion d'operer dans cette branche ne serait pas 
accordee par l'Etat membre d'origine conforme-
ment aux regles etablies par la troisieme Direc-
tive assurance non-vie (Directive 92/49/CEE) 
• chaque Etat membre devrait creer un mecan is-
me de sanctions afin d'accelerer la procedure 
d'indemnisation de la victime; 
• chaque Etat membre devrait creer un organisme 
d'information, charge des questions relatives a 
!'identification du mandataire et, plus generale-
ment, de toute question en matiere d'assurance 
auto mobile; 
• chaque Etat membre devrait creer un organisme 
d'i ndemnisation pour les victimes "visiteurs 
etrangers". Dans le cas ou ii n'existerait aucun 
representant ou si l'assureur faisait "la sourde 
oreille", l'organisme d'indemnisation ayant effec-
tue le paiement dans le pays de residence de la 
victime disposerait d'un recours automatique 
contre son homologue dans le pays de l'assureur 
defaillant; 
• au cas ou l'assureur ne peut etre identifie, ii 
incomberait aux fonds de garantie de l'Etat 
membre ou le vehicule est immatricule d'indem-
niser la victime. 
Summar 
The Commission has 
adopted a proposal for a 
Directive designed to 
improve ilie system for 
compensating victims of car 
accidents iliat take place 
outside ilieir country of 
residence. The proposal is 
intended to provide greater 
protection for victims of 
such accidents and to make 
it easier to obtain compen-
sation. 
It provides that insurance 
companies must appoint a 
representative responsible 
for settling accident claims 
in each Member State and 
must set up information 
centres responsible for 
identifying ilie oilier party's 
insurer. In addition, a direct 
claim system is to be intro-
duced mroughout ilie 
European Union for iliis 
category of victims. 
The proposal, which was 
announced in ilie Commu-
nication on financial 
services and consumers 
(see SMN N°8), meets ilie 
wishes expressed by consu-
mer representatives, insurers 
and the European Parlia-
ment. 
FINANCIAL SERVICES 
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Tt1e European Parliament concluded on 
23 October its first reading of the proposed 
Directive on supervision of insurance groups 
and the Internal Market ministers achieved 
a political agreement on the text on 
27 November 1997. The proposal> put 
forward in October 1995 (see SMN N°l)> 
would oblige European insurance super-
visory authorities to make sure that the 
solvency of an insurance company was not 
undermined if it belonged to a wider group 
of insurance undertakings. 
Twenty-four amendments were proposed by the 
Parliament, including: 
• an amendment in accordance with which the 
Directive would only apply in the presence of a 
parent-subsidiary relationship between two insu-
rance undertakings(1); 
• amendments modifying the definitions of a partici-
pation, of a parent undertaking and of a subsidiary; 
• amendments widening the list of resources of 
insurance holding companies to be recognised in 
the calculation of the adjusted solvency situation (2) 
of an insurance undertaking(J); 
• and an amendment in accordance with which all 
elements eligible for the solvency margin of 
insurance undertakings standing alone ("solo") as 
well as other, unrecognised elements at "solo" level 
would be admissible for the adjusted solvency 
situation(4l. 
On 5 November, the Commission adopted a Commu-
nication entitled "The impact of the changeover to the 
euro on Community policies, institutions and legisla-
tion"(1J. Single Market legislation is one of the main 
areas affected by the changeover and DG XY's euro 
task force carried out an «audit» of this legislation. 
Sensitive references were easily identified, when 
clauses featured «ECU»; others were less direct e.g. 
where national currency is referred to and the legisla-
tion assumes distinct currencies with a potential 
exchange rate risk. 
In a second step, all «euro sensitive» clauses were 
grouped into categories for analysis. Monetary clauses 
are the largest single category. Such clauses govern the 
transposition into national law of the amounts of 
ceilings, thresholds and other ECU amounts in EU 
Directives. The «monetary clauses» were further 
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The Commission was satisfied to note that, in 
particular, one amendment aiming at excluding 
reinsurance undertakings from the scope of the 
Directive was rejected by a large majority of MEPs. 
As regards these amendments, the Commission 
informed the Parliament that it was not able to accept 
the reduction of the scope of the Directive to cases 
of parent-subsidiary relationship or fully to take on 
board the amendments to the definitions of a partici-
pation, of a parent undertaking and of a subsidiary. By 
contrast, the amendments concerning the resources 
of insurance holding companies and the recognition 
of a broader list of elements eligible for the adjusted 
solvency situation could be accepted, subject to cer-
tain conditions. Finally, 18 amendments carried by the 
EP were accepted by the Commission, either in spirit 
or subject to certain conditions, and 6 were rejected. 
The Commission is now preparing an amended 
proposal in order to take into account the 18 amend-
ments mentioned above. In the meantime, a political 
agreement on a global compromise text was achieved 
at the Internal Market Council of 27 November 1997. 
This text has been supported by the Commission, as 
it respects the most important principles of the 
original proposal and is also fully consistent with the 
amendments requested by the Parliament and accep-
ted by the Commission. Given this situation, it is 
expected that adoption of the formal Common Posi-
tion will be carried in the first half of 1998, after the 
amended proposal has been adopted by the Commis-
sion and presented to the Council. 
grouped into 5 main types. The results are succinctly 
stated below: 
(I) Whilst the original proposal 
refers to the notion of a partici-
pation held by one insurance 
undertaking in another. 
(2) The adjusted solvency situation is 
the main new provision intro-
duced by the proposal. It is the 
result of the assessment of the 
solvency of an insurance under-
taking belonging to an insurance 
group, arrer risks borne by its 
( direct and indirect) participa-
tions in other insurance under-
takings and in reinsurance under-
takings have been taken into 
account. 
(3) Whether the holding company is 
in an intermediate position or at 
the top of a group or sub-group. 
(4) Whilst the proposal forbade the 
inclusion of certain elements 
otherwise admitted at "solo" 
level in the calculation. 
Type of clause lmp;ct of the euro 
I Current value clauses apply as before 
2 Fixed date clauses apply until date expires 
JA Automatic revision clauses 
38 Currency fluctuation clauses 
apply until I st revision on/after 1.1.1999 
cease to apply from 1.1.1999 
4 «Rounding» clauses apply until 1.1.2002 
The Single Market legislation on financial services is 
also affected by clauses other than purely monetary 
references. In the area of banking and insurance «clari-
fication notices» have been drawn up and discussed 
with the relevant consultative committees. These pro-
vide guidance on matters such as the impact of the 
disappearance of foreign exchange risk, the treatment 
of traded debt positions, derivative contracts, currency 
matching and interest rate guarantee rules. (I) COM (97) 560 
FORCES ET FAIBLESSES 
, 
DU MARCHE UNIQUE 
Le premier tableau d'affichage et l'avis des entreprises 
Les Directives "Marche unique" non encore trans. 
posees en droit national seront mises en reuvre dans 
!'Union Europeenne d'ici le I er avril 1998, si les Etats 
membres respectent les calendriers qu'ils se sont eux-
memes imposes. la premiere edition du tableau d'afficha-
ge du Marche unique confirme que la grande majorite des 
Etats membres a mis en place des structures pour per-
mettre aux citoyens et aux entreprises de trouver des 
solutions rapides quand ils rencontrent des difficultes a 
exercer leurs droits. Cependant, le tableau d'affichage indi-
que egalement des retards inquietants dans les reponses 
des Etats membres aux procedures d'infraction formelles, 
voire parfois une absence 
totale de reaction. Des 
dysfonctionnements ega-
lement observes, OU a 
tout le moins per~us, 
par les entreprises son-
dees lors d'une enquete 
menee par un consultant 
independant pour le 
compte de la Commis-
sion europeenne. D'une 
maniere generale, les 
operateurs economiques 
se montrent cependant 
plutot optimistes quant 
aux benefices qu'ils reti-
rent des a present du 
Marche unique. 
I. LE PREMIER TABLEAU D' AFFICHAGE 
Le tableau d' affichage, presente pour la premiere fois le I 9 novem-
bre I 997, est un nouvel outil pour les citoyens, Jes operateurs eco-
nomiques, Jes Etats membres et Jes institutions de /'Union 
europeenne. II leur permet d'evaluer /'application des regles du 
Marche unique en dressant a la fois l'etat de la mise en CEuvre des 
Directives, l'etat des procedures d'infraction en cours et Jes 
progres dans /'application du Plan d'action pour le Marche unique 
(voir SMN n°8). Ce tableau d'affichage sera pub/ie deux fois par 
an, notamment a /'attention du Conseil des Ministres du Marche 
interieur et du Conseil europeen. 
«La transposition effective des Directives Marche unique promise 
par les Etats membres va amener une situation differente pour les 
citoyens et les operateurs economiques, puisqu'actuellement plus 
de 25 % de ces Directives ne sont pas encore mises en ceuvre dans 
un ou plusieurs Etats membres, ce qui implique que le Marche uni-
que est loin d'etre acheve)) a indique Mario Monti, Commissaire en 
charge du Marche interieur. «Cependant, cela va demander un 
effort politique majeur de la part des Etats membres pour respec-
ter les echeances legislatives sur lesquelles ils se sont engages et je 
poursuivrai avec vigueur les cas d'infraction dans toutes les affaires 
ou les mesures de transposition n'auront pas ete prises dans les 
delais. En ce qui concerne les procedures d'infraction, le tableau 
d'affichage revele des negligences inacceptables de la part de beau-
coup d'Etats membres, car ils ne respectent pas les delais de la 
procedure d'infraction ou ne repondent pas aux lettres qui leur 
sont adressees. II est essentiel d'accelerer et de rendre plus efflcace 
les procedures d'infractionJ> 
Une application efficace des regles du Marche unique est en effet 
essentielle pour realiser les objectifs de promotion de l'emploi, de 
competitivite et de croissance durable. Cet aspect primordial a ete 
exprime dans le Plan d'action 
et vient d'etre confirmee 
par l'enquete conjoncturelle 
menee pour la Commission 
aupres des entreprises (voir 
11). Le tableau d'affichage per-
met ains i de contr61er diffe-
rents aspects de !'application 
des regles du Marche unique. 
Transposition 
des Directives 
A la date du I er novembre 
1997, ii y avait toujours 359 
Directives sur les 1339 rele-
vant du Marche unique 
non-mises en ceuvre dans tous 
les Etats membres, ce qui 
correspond a environ 25% du 
total. Le taux global de non-transposition varie de 3% au Danemark 
et aux Pays-Bas a environ I 0% en Autriche. Les secteurs ou le plus 
grand nombre de Directives ne sont pas encore transposees sont 
le transport (60%), les marches publics (55,6%) et la propriete 
industrielle et intellectuel le (50%). Certains Etats membres (France 
et Espagne) ont en moyenne deux ans ou plus de retard dans les 
echeances de transposition des Directives. 
Selon les exigences du Plan d'action, tous les Etats membres ont 
pour la premiere fois soumis des calendriers detailles pour la mise 
en ceuvre des Directives en retard. Bien que des calendriers n'aient 
pas ete fournis pour toutes ces Directives (98% dans le cas de la 
Suede et seulement 19% pour l'ltalie), le tableau d'affichage conclut 
que la majeure partie devrait etre mise en ceuvre d'ici le I er avril 
1998, si les calendriers notifies sont respectes. De plus, si les pro-
grammes legislatifs soumis par les Etats membres sont entierement 
respectes, l'objectif du I er janvier 1999 pour la transposition com-
plete des Directives «Marche unique» paraTt realiste. 
Le respect du calendrier exigera toutefois une nette acceleration 
des procedures legislatives nationales. Malheureusement, aucune 
date n'a ete fixee pour la mise en ceuvre d'environ 15% des Direc-
tives en retard de transposition et certains Etats membres ont deja 
Taux de non-transposition des Directives relatives au Marche unique (1.11.1997) 
% B DK D E EL F IRL L NL A p FIN S UK EU 
T outeS Directives confondues 8.5 3.2 8.5 4.7 7.5 7.4 5.4 7.6 6.5 3.5 10.1 5.9 4.3 6.2 4.6 26.7 
Directives de base 7.0 2.3 7.4 4.6 6.3 5.6 5.1 6.3 5.4 2.9 10.2 4.8 3.7 2.8 4.0 22.8 
• T outes Di rectives confo ndues : les Directives relatives au Marche unique sont celles qu i contribuent directement a la mise en place et au fonctionneme nt du Marche uniqu e. 
Les Etats Membres en re~oivent regulierement une liste actualisee. Les chiffres n'incluent pas les Di rectives non-noti fi ees pour Gibraltar et l'archipel d'Aland. 
• Directives de base: a !' exclusion des Directives modifiant des Directives anterieures. 
indique qu'ils seront incapables de respecter l'echeance du I er jan-
vier 1999 pour certaines Directives. Les prochaines editions du 
tableau d'affichage suivront cette mise en ceuvre de tres pres. 
Application des regles 
Le Marche unique ne fonctionnera pas efficacement tant que ses 
regles ne seront pas entierement respectees et que toutes les 
difficultes rencontrees ne seront pas rapidement resolues. C'est 
pourquoi le Plan d'action et le Conseil europeen d'Amsterdam ont 
souligne la necessite de mettre en place des procedures plus rapi-
des et plus efficaces. Le Plan d'action vise a la fois les procedures 
d'infraction formelles et la cooperation informelle entre les Etats 
membres sur la resolution des problemes et le respect des regles. 
Les deux systemes sont interdependants, puisque la resolution 
rapide des plaintes entre les Etats membres depend - du moins en 
partie - de la menace de procedures d'infraction efficaces sur le 
plan communautaire. 
Dans le Plan d'action, ii a done ete demande aux Etats membres de 
designer des centres de coordination et d'etablir des points de 
contact administratifs auxquels les citoyens et les entreprises pour-
ront s'adresser en cas de problemes. lls doivent aussi fournir des 
informations sur leurs propres structures et sur les procedures 
d'application des regles du Marche unique. 
• Le tableau d'affichage indique que tous les Etats membres, 
excepte la Grece (et dans une moindre mesure l'ltalie), ont 
notifie les informations necessaires concernant les points de 
contact. II s'agit a present que les citoyens et les entreprises 
prennent conscience de !'existence de ces points de contact 
(c'est d'ailleurs un des objectifs des rencontres avec les entre-
prises et les citoyens qui seront lancees en 1998). II faut egale-
ment que les Etats membres travaillent ensemble pour resoudre 
les problemes souleves. 
• Concernant les structures et les procedures d'application, la 
situation decrite dans le tableau d'affichage est moins encoura-
geante, puisque huit Etats membres seulement ont notifie ces 
informations a la Commission. 
En ce qui concerne les procedures d'infraction, le tableau d'affi-
chage analyse les reponses des Etats membres aux lettres de mise 
en demeure et aux avis motives (respectivement les premieres et 
deuxiemes etapes des procedures d'infraction formelles en appli-
cation de !'article 169 du T raite). 
Les Etats membres sont invites a repondre a ces lettres dans les 
delais etablis, non seulement en vertu du Plan d'action qu'ils ont 
approuve mais egalement par obligation de cooperer avec la Com-
mission, aux termes du T raite CE. Ces echeances sont normale-
ment fixees a deux mois mais le tableau d'affichage indique que le 
temps de reponse moyen est quasiment le double, certains Etats 
membres prenant 150 jours ou plus (Portugal, ltalie et Belgique). 
En outre, les Etats membres n'ont pas repondu du tout a 11 % des 
lettres de mise en demeure et des avis motives. 
L'existence d'une procedure d'infraction ne signifie pas qu 'il y ait 
infraction prouvee au droit communautaire; seule la Cour de 
justice peut decider definitivement en la matiere. Neanmoins, 
!'engagement d'une procedure d'infraction signifie que la Commis-
sion, sur la base de ses propres enquetes · ou suite a une plainte, 
considere qu 'i l peut y avoir une violation du droit communautaire. 
Au cours de la periode du I er septembre 1996 au I er septembre 
1997, la Commission a adresse 242 lettres de mise en demeure 
pour mauvaise transposition ou mauvaise application des regles du 
Marche unique et des avis motive dans 68 affaires. Elle a saisi la 
Cour de justice pour des infractions aux regles du Marche unique 
dans 27 cas. Au cours de la periode de reference, l'ltalie (40) et la 
France (35) ont re~u le plus de lettres demise en demeure et c'est 
la France ( 13) et l'Espagne ( 11) qui ont re~u le plus d'avis motives. 
La Belgique (6), la France (5) et l'Allemagne (4) ont ete les pays 
ayant le plus d'affaires renvoyees devant la Cour. 
La plupart des cas de violation sont resolus avant la saisie de la 
Cour. A l'examen des cas sur lesquels la Cour s'est prononcee 
durant cette meme periode, ii appara7t que la Belgique (9 cas) et 
l'ltalie (7 cas) ont ete les plus souvent traduites pour non-respect 
des regles du Marche unique. Durant la meme periode, ii y avait 19 
cas en cours d'examen centre les Etats membres (dont 5 centre 
l'lrlande, 4 centre l'ltalie) pour manquement a un arret de la Cour 
a propos d'une infraction aux regles du Marche unique. 
Le texte integral du tableau d'aff,chage 
est disponible sur Internet: 
http://europa.eu.int/commldg 15 
Delai moyen de reponse aux lettres demise en demeure et aux avis motives ( 1996) 
(en jours) B DK D E EL F IRL L NL A p FIN s UK EU 
Lettres de mise en demeure 75 105 94 114 123 106 136 187 107 126 61 166 59 88 77 108 
Avis motives 150 127 147 147 106 142 100 42 70 31 237 70 114 
(-) Pas d'avis motive envoye aces pays en 1996 
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STRENGTHS AND WEAKNESSES 
OF THE SINGLE MARKET 
The first Scoreboard and business opinion survey 
Qt,tanding Single Market Directives will be 
implemented across the EU by I April 1998 if 
Member States respect the timetables they have 
now set themselves, according to the first edition of 
the Single Market Scoreboard issued on 19 Novem-
ber. In addition, the Scoreboard confirms that the 
vast majority of Member States have put in place 
structures to allow citizens and business to seek 
rapid redress when they encounter problems 
exercising their Single Market rights. However, the 
Scoreboard also reveals disturbing delays in Member 
States responses to 
formal infringement 
proceedings and that 
some Member States 
fail to reply at all. A 
survey, conducted by 
an independent con-
tractor on behalf of 
the European Com-
mission, confirms the 
problems encounte-
red or perceived by 
business. The survey 
reveals yet that the 
business world expres-
ses a cautious opti-
mism in the Single 
Market. 
I. THE FIRST SCOREBOARD 
The Scoreboard is a new tool for citizens, economic 
operators, Member States and the EU institutions to assess 
the application of Single Market rules, in terms of 
implementation of Directives, outstanding infringement 
procedures and progress with applying the Action Plan for 
the Single Market (see SMN N°8). As announced in the 
Action Plan, which was endorsed by the Amsterdam Euro-
pean Council, the Scoreboard will be published twice a 
year, notably for the attention of the EU's Council of 
Internal Market Ministers and the European Council. 
"The effective implementation of Single Market Directives pro-
mised by the Member States will make a significant difference 
to citizens and economic operators, given that at the moment 
more than 25% are still not implemented in one or more Mem-
ber States, which means that the Single Market is still far from 
complete" commented Commissioner Mario Monti. "How-
ever, it will require a major political effort by the Member 
States to meet the legislative deadlines they have promised to 
meet, and I will be pursuing infringement cases in all cases 
where measures are not implemented on time. Concerning 
infringement procedures, the Scoreboard reveals that many 
Member States' attitude is unacceptably lax because they fail to 
respect infringement procedure deadlines or fail to reply at al l. 
It is essential that infringement procedures are accelerated and 
made more effective." 
The Scoreboard has been established because effective appli-
cation of Single Market rules is essential to the Single Market 
fulfil ling its potential to promote employment, competitiveness 
and sustainable growth. The crucial importance of effective 
application of Single Market 
rules was reflected in the 
Action Plan and has just 
been reconfirmed by the 
business survey conducted 
for the Commission (see 
fu rther on II) . The Score-
board allows different as-
pects of the application of 




As of I November 1997, 
there were still 359 out of 
~ -.::,.:;- 1339 Single Market Direc-
tives not implemented in all 
Member States, some 25% of the total. The overall rate of non-
implementation varies from around 3% in Denmark and in the 
Netherlands to around I 0% in Austria. The sectors where non-
implementation in one or more Member States is the greatest 
problem are transport (60%), public procurement (55.6%) and 
intellectual and industrial property (50%). Some Member States 
(France and Spain) are on average around two years or more 
late in meeting implementation deadl ines. 
However, all Member States have now submitted for the first 
time detailed timetables for implementing outstanding Single 
Market Directives, as required by the Action Plan. Although 
detailed timetables have not been supplied for all of the out-
standing Directives (98% in the case of Sweden to just 19% in 
Italy), the Scoreboard concludes that the bulk of outstanding 
Single Market Directives would be implemented by I April 1998 
if the notified legislative timetables are respected. Moreover, if 
the legislative programmes submitted by the Member States are 
met in full and on time, the I January 1999 target for full 
transposition of Single Market Directives is within reach. 
On the other hand, respecting the timetables submitted will 
require a very substantial acceleration of legislative procedures. 
Unfortunately, there is still no date set for implementing 
,,, ew+w +·w·e ww+ 
Percentage rate of non-implementation of Single Market rules ( 1.1 1.1997) 
% B DK D E EL F IRL L NL A p FIN s UK EU 
All Directives 8.5 3.2 8.5 4.7 7.5 7.4 5.4 7.6 6.5 3.5 10.1 5.9 4.3 6.2 4.6 26.7 
Primary Di1·ectives 7.0 2.3 7.4 4.6 6.3 5.6 5.1 6.3 5.4 2.9 10.2 4.8 3.7 2.8 4.0 22.8 
• All Directives: Single Market Directives are defined as those measures that contribute most directly to the establishment and functioning of the Single Market. 
A list is regularly updated and distributed to the Member States. The figu res exclude Directives not notified for Gibraltar and the Aland Islands .. 
• Primary Directives: all Single Market Directives excluding those which amend earlier Directives. 
around 15% of outstanding Directives and some Member 
States have indicated they will be unable to meet the 1.1.99 
deadline for some Directives. Futu re editions of the Score-
board will therefore keep track of actual implementation. 
Problem-solving and enforcement 
The Single Market will not operate effectively until its rules are 
fully respected and any problems arising are resolved quickly 
and effectively, which · is why both the Action Plan and the 
Amsterdam European Council emphasised the necessity of 
more rapid and effective procedures fo r problem-solving. The 
Action Plan addresses both fo rmal infringement procedures 
and informal arrangements fo r cooperation on enforcement 
and problem-solving between Member States. The two 
systems are interdependent, in that successful and rapid 
bilateral/multilateral resolution of complaints between Mem-
ber States depends at least to some extent on the perceived 
threat of efficient infringement procedures. 
With a view to reinforcing existing cooperation and ensuring 
rapid, cost-effective resolution of Single Market problems 
encountered by citizens and business, the Action Plan required 
Member States to designate coordination centres, set up 
contact points in their administrations to which citizens and 
business may address problems and provide information about 
their own structures and procedures for enforcing Single 
Market rules. 
• The Scoreboard reveals that all Member States except 
Greece (and to a lesser extent Italy) have notified the 
requi red details concerning the contact points. The challenge 
is now to make sure that citizens and business are aware that 
these contact points exist ( one of the functions of the dialo-
gues with business and with the citizen to be launched in 
1998 to raise awareness of Single Market rights) and that 
Member States work together to resolve problems raised. 
• The situation concerning enforcement structures and 
procedures is less encouraging, with only eight Member 
States having notified the Commission. 
Concerning infringement proceedings, the Scoreboard analy-
ses Member States' record on responses to letters of formal 
notice and reasoned opinions (respectively the first and second 
stages of fo rmal infringement proceedings under Article 169 of 
the Treaty). 
Member States are required to respond to infringement letters 
within the established deadlines not only by the Action Plan, 
which they have endorsed, but also by their legal obligation 
under the EC Treaty to cooperate with the Commission. 
These deadlines are normally set at two months, but the 
Scoreboard reveals that the average response time is almost 
twice that, with some Member States taking 150 days or more 
(Portugal , Italy and Belgium). Moreover, Member States failed 
to reply at all to I I% of letters of formal notice and of reasoned 
opinions. 
The existence of an infringement procedure does not mean 
there is a proven breach of Community law - only the Court 
of Justice may rule definitively on the matter. However, an 
infringement procedure does indicate that the Commission, 
either on the basis of its own inquiries or following a complaint, 
considers that there may be a violation. During the period 
1.9.96 to 1.9.97, the Commission issued letters of formal notice 
in 242 cases of inco rrect implementation and incorrect appli-
cation of Single Market rules and reasoned opinions in 68 cases. 
It also referred Member States to the Court of Justice for 
alleged breaches of Single Market rules in 27 cases. During the 
reference period, Italy (40) and France (35) received most 
letters of formal notice and France ( 13) and Spain ( 11) received 
most reasoned opinions. Belgium (6), France (5) and Germany 
(4) were the countries referred most often to the Court. 
Most infringement cases are resolved before reaching the 
Court. Of cases related to Single Market rules on which the 
Court ruled in the period 1.9.96 to 1.9.97 most were against 
Belgium (9) followed by Italy (7). In the same period, there 
were 19 infringement cases pending against Member States 
(including I before the Court) for failure to comply with a 
Court ruling for breach of Single Market rules (5 against 
Ireland, 4 against Italy). 
The full text of the Scoreboard is available on the 
DG XV website: 
http://europa.eu.int/comm/dg 15 
Average recorded response time to letters of formal notice and reasoned opinions in 1996 
(in days) B DK D E EL F IRL L NL A p FIN s UK EU 
Letters of formal notice 75 105 94 11 4 123 106 136 187 107 126 61 166 59 88 77 108 
Reasoned opinions 150 127 147 147 106 142 100 42 70 31 237 70 114 
(-) No reasoned opinions addressed to these countries in 1996 
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STARKEN UND SCHWACHEN 
DES BINNENMARKTES: 
Erster Binnenmarktanzeiger und Einschatzung 
durch die Unternehmen 
Au, der ersten Ausgabe des Binnenmarktanzei-
gers geht hervor, da8 samtliche Binnenmarktricht-
linien zum I. April 1998 EU-weit umgesetzt sein 
werden, wenn die Mitgliedstaaten die von ihnen selbst 
gesetzten Termine einhalten. Au8erdem wird besta-
tigt, da8 die meisten Mitgliedstaaten Strukturen 
geschaffen haben, damit Burger und Unternehmen 
Probleme, auf die sie bei Ausubung ihrer Binnenmarkt-
rechte treffen, rasch regeln konnen. Allerdings !assen 
sich viele Mitgliedstaaten erstaunlich viel Zeit mit 
ihren Reaktionen auf formliche Vertragsverletzungs-
verfahren, und einige 
Mitgliedstaaten reagie-




nehmen, die im Rahmen 
einer von der Kommis-
sion in Auftrag gege-
benen Befragung an-
gesprochen wurden. Im 
allgemeinen zeigen sich 
die Wirtschaftsakteure 
allerdings optimistisch 
hinsichtlich des Nutzens 
des Binnenmarktes fur 
ihre Belange. 
I. DER ERSTE BINNENMARKTANZEIGER 
Der am 19. November erstmals veroffentlichte Binnen-
marktanzeiger ist ein neues Instrument fur Burger und 
sonstige Wirtschaftsteilnehmer, Mitgliedstaaten und EU-
lnstitutionen, um festzustellen, ob die Binnenmarktregeln 
angewendet werden, d.h. welche Richtlinien umgesetzt 
wurden, welche Vertragsverletzungsverfahren laufen und 
welche Fortschritte bei der Durchfuhrung des Binnenmarkt-
Aktionsplans (siehe SMN Nr.8) erzielt wurden. Wie durch 
den vom Europciischen Rat in Amsterdam gebilligten 
Aktionsplan angekundigt, wird der Binnenmarktanzeiger 
zweimal jcihrlich veroffentlicht, vor allem im Hinblick auf 
die T agungen der fur Binnenmarktfragen zustcindigen 
Minister und den Europciischen Rat. 
"Die effektive Umsetzung der Binnenmarktrichtlinien, wie sie 
von den Mitgliedstaaten zugesagt wurde, wird den Bi..irgern und 
sonstigen Wirtschaftsteilnehmern erhebliche Vorteile verschaf-
fen , doch zur Zeit sind i..iber 25% der Richtlinien in einem oder 
mehreren Mitgliedstaaten noch nicht umgesetzt, was bedeutet, 
da8 der Binnenmarkt bei weitem noch nicht vollstandig ist", 
kommentierte Binnenmarkt-Kommissar Mario Monti. "Es bedarf 
erheblicher politischer Anstrengungen seitens der Mitglied-
staaten, dam it sie die sich selbst gesetzten Fristen einhalten kon-
nen. lch meinerseits werde Vertragsverletzungsverfahren in alien 
Fallen einleiten, in denen die Ma8nahmen nicht rechtzeitig durch-
gefUhrt wurden. Hinsichtlich der Vertragsverletzungsverfahren 
ist dem Binnenmarktanzeiger zu entnehmen, da8 viele Mitglied-
staaten eine unannehmbar laxe Haltung an den Tag legen, weil sie 
die Fristen der Vertragsverletzungsverfahren i..iberschreiten oder 
i..iberhaupt nicht reagieren. Deshalb mi..issen die Vertragsverlet-
zungsverfahren unbedingt beschleunigt und wirksamer gestaltet 
werden." 
Die effektive Anwendung der Binnenmarktrichtlinien ist von 
wesentlicher Bedeutung, damit das Binnenmarktpotential zur 
Richtli n ien u msetzung 
Fbrderung von Beschafti-
gung, Wettbewerbsfahigkeit 
und stetigem Wachstum voll 
ausgeschopft werden kann. 
Die entscheidende Bedeutung 
der tatsachlichen Anwen-
dung der Binnenmarktregeln 
kam auch im Aktionsplan 
zum Ausdruck und wurde 
von der als T eil des Binnen-
marktanzeigers veroffentlich-
ten Unternehmensbefragung 
bestatigt (siehe 11.). Mit dem 
Binnenmarktanzeiger kann 
die Anwendung der Binnen-
marktregeln unter ihren ver-
schiedenen Aspekten kon-
trolliert werden. 
Am I. November 1997 waren 359 von 1.339 Binnenmarktricht-
linien, d.h. rund 25%, noch nicht in alien Mitgliedstaaten umge-
setzt. Die globale Nichtumsetzungsquote reicht von rund 3% in 
Danemark und den Niederlanden bis rund I 0% in Osterreich. 
Die Gebiete, in denen die Nichtumsetzung in einem oder 
mehreren Mitgliedstaaten die gr68ten Probleme aufwirft, sind 
Verkehr (60%), offentliches Auftragswesen (55,6%) sowie geisti-
ges und gewerbliches Eigentum (50%). Einige Mitgliedstaaten 
(Frankreich und Spanien) sind mit durchschnittlich etwa zwei 
Jahren oder mehr im Ri..ickstand. 
Allerdings haben alle Mitgliedstaaten nun erstmals ausfi..ihrl iche 
Zeitplane zur Umsetzung der Binnenmarktrichtlinien vorgelegt, 
wie dies im Aktionsplan gefordert wurde. Obwohl detaillierte 
Zeitplane noch nicht fUr alle noch umzusetzenden Richtlinien 
i..ibermittelt wurden (98% fUr Schweden und nur 19% fUr ltalien), 
ist dem Binnenmarktanzeiger zu entnehmen, da8 der bei weitem 
gr6Bte T eil der noch ausstehenden MaBnahmen bis I. April 1998 
durchgefUhrt werden di..irfte, wenn die angeki..indigten T ermine 
eingehalten werden. Wenn auBerdem die von den Mitglied-
staaten unterbreiteten Rechtsetzungsprogramme vollstandig und 
rechtzeitig verwirklicht werden, konnten die Binnenmarktricht-
linien durchaus zum I. Januar 1999 zielgerecht und vollstandig 
umgesetzt sein. 
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Nichtumsetzungsquote bei Binnenmarktrichtlinien (1.11.1997) 
% B DK D E EL F IRL L NL A p FIN s UK EU 
Alie Richtlinien 8,5 3,2 8,5 4,7 7,5 7,4 5,4 7,6 6,5 3,5 10,1 5,9 4,3 6,2 4,6 26,7 
Primarrichtl inien 7,0 2,3 7,4 4,6 6,3 5,6 5, I 6,3 5,4 2,9 10,2 4,8 3,7 2,8 4,0 22,8 
• Alie Richtlin ien: Als Binnenmarktrichtlinien gelten diejenigen Ma~nahmen, die unmittelbar zur Errichtung und zum Funktionieren des Binnenmarkts beitragen. Eine regelmamg 
aktualisierte Lisee wird den Mitgliedstaaten zugeleitet. Unberucksichtigt bleiben niche mitgeteilte Richtlinien fur Gibraltar und die Aland-lnseln. 
• Primarrichtlinien: Alie Binnenmarktrichtlinien mit Ausnahme derjenigen zur Anderung fruherer Richtlin ien. 
Allerdings erfordert die Einhaltung der vorgelegten Zeitplane 
eine erhebliche Beschleunigung der Rechtsetzungsverfahren. 
Leider wurde bisher noch kein T ermin fur die Umsetzung der 
rund 15% noch ausstehenden MaBnahmen festgesetzt, und einige 
Mitgliedstaaten werden nach eigener Aussage nicht in der Lage 
sein, den Zieltermin 1.1.99 fur einige Richtlinien einzuhalten. Der 
jeweil ige Umsetzungsstand wird in kunftigen Ausgaben des 
Binnenmarktanzeigers mitgeteilt. 
Anwendung der Regeln 
Der Binnenmarkt wird erst funktionieren, wenn seine Regeln in 
vollem Umfang befolgt und Probleme zugig und effektiv gelost 
werden, weshalb sowohl im Aktionsplan als auch vom Europai-
schen Rat in Amsterdam raschere und wirkungsvollere Pro-
blemlosungsverfahren gefordert werden. Im Aktionsplan wird 
daher sowohl auf die formlichen Vertragsverletzungsverfahren 
als auch auf die informellen Vereinbarungen fur eine einschlagige 
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten eingegangen. 
Hier besteht insofern ein Zusammenhang, als die erfolgreiche 
und schnelle Regelung von Streitigkeiten zwischen Mitglied-
staaten wenigstens bis zu einem gewissen Grade davon abhangt, 
ob Vertragsverletzungsverfahren drohen. 
Im Aktionsplan wurden die Mitgliedstaaten daher dazu aufgeru-
fen, Koordinierungszentren zwischen den nationalen Verwaltun-
gen zu benennen und Kontaktstellen einzurichten, an die sich 
Burger und Unternehmen mit binnenmarktbezogenen Proble-
men wenden konnen. Sie mussen auBerdem Angaben Ober ihre 
Strukturen und Verfahren zur Durchsetzung der Binnenmarkt-
regeln liefern. 
• Im Binnenmarktanzeiger wird festgestellt, daB alle Mitglied-
staaten auBer Griechenland (und in geringerem Umfang auch 
ltalien) die erforderlichen Angaben zu den Anlaufstellen uber-
mittelt haben. Nun ist sicherzustellen, daB Burger und Unter-
nehmen von der Existenz dieser Anlaufstellen unterrichtet 
werden (eines der Ziele des Dialogs mit Burgern und Unter-
nehmen, der 1998 zur Sensibilisierung in bezug auf die Bin-
nenmarktrechte eingeleitet werden soil) und die Mitglied-
staaten bei der Problemlosung zusammenarbeiten. 
• GemaB dem Binnenmarktanzeiger ist die Lage hinsichtlich der 
Strukturen und Verfahren zur Durchsetzung der Binnen-
marktregeln wenig ermutigend, da nur acht Mitgliedstaaten 
der Kommission entsprechende lnformationen ubermittelt 
haben. 
In Verbindung mit den Vertragsverletzungsverfahren enthalt 
der Binnenmarktanzeiger Angaben zu Reaktionen der Mitglied-
staaten auf Fristsetzungsschreiben und auf mit Grunden ver-
sehene Stellungnahmen (die erste bzw. zweite Stufe der Ver-
tragsverletzungsverfahren nach Artikel 169 EG-Vertrag). 
Die Mitgliedstaaten mussen entsprechende Schreiben innerhalb 
der Fristen beantworten, die sich nicht nur aus dem von ihnen 
befurworteten Aktionsplan, sondern auch aus ihren vertrag-
lichen Verpflichtungen zur Zusammenarbeit mit der Kommis-
sion ergeben. Diese Fristen belaufen sich normalerweise auf 
zwei Monate, doch wie im Binnenmarktanzeiger festgestellt 
wird, nehmen sich die Mitgliedstaaten fast zweimal soviel Zeit; 
einige brauchen sogar 150 T age oder mehr (Portugal, ltalien und 
Belgien). AuBerdem wurden 11 % der Fristsetzungsschreiben 
und der mit Grunden versehenen Stellungnahmen von den 
Mitgliedstaaten uberhaupt nicht beantwortet. 
Lauft ein Vertragsverletzungsverfahren, so bedeutet dies ke ines-
wegs einen nachweislichen VerstoB gegen Gemeinschaftsrecht 
- nur der Gerichtshof kann letztlich entscheiden, ob ein VerstoB 
vorliegt. Ein Vertragsverletzungsverfahren deutet jedoch darauf 
hin, daB die Kommission aufgrund eigener Nachforschungen 
oder einer Beschwerde zu der Ansicht gelangt ist, daB eine Ver-
tragsverletzung vorliegen konnte. 
In der Zeit vom 1.9.96 bis 1.9.97 hat die Kommission in 242 
Fallen nicht einwandfreier Umsetzung und mangelhafter Anwen-
dung der Binnenmarktregeln Fristsetzungsschreiben verschickt 
und in 68 Fallen mit Grunden versehene Stellungnahmen abge-
geben. In 27 Fallen hat sie Mitgliedstaaten wegen mutmaBlichen 
VerstoBes gegen die Binnenmarktregeln vor dem Gerichtshof 
verklagt. Wahrend des Bezugszeitraums gingen die meisten 
Fristsetzungsschreiben an ltalien (40) und Frankreich (35) und 
die meisten mit Grunden versehenen Stellungnahmen an Frank-
reich ( 13) und Spanien ( 11 ). Diejenigen Lander, gegen die vor 
dem Gerichtshof am haufigsten Klage erhoben wurde, waren 
Belgien (6 Fal le), Frankreich (5) und Deutschland (4) . 
Die Vertragsverletzungsfalle werden groBtenteils vor Anrufung 
des Gerichtshofs geregelt. Die meisten binnenmarktbezogenen 
Rechtssachen, in denen der Gerichtshof im Zeitraum 1.9.96 bis 
1.9.97 Urteile fal lte, betrafen Belgien (9) und ltalien (7). Im selben 
Zeitraum wurden 19 Vertragsverletzungsfalle wegen Nichtbefol-
gung von Urteilen des Gerichtshofs in Binnenmarktrechtssachen 
gepruft (5 gegen Irland, 4 gegen ltalien). 
Der vollstandige Text des Binnenmarktanzeigers 
kann vom Website der GD XV abgerufen werden: 
http://europa.eu.int/comm/dg 15 
Durchschnittliche Reaktionszeit bei Fristsetzungsschreiben und mit Grunden versehenen Stellungnahmen ( 1996) 
(in Tagen) B DK D E EL F IRL L NL A p FIN s UK EU 
Fristsetzungsschreiben 75 105 94 114 123 106 136 187 107 126 61 166 59 88 77 108 
Mit Grunden versehene Stellungnahme 150 127 147 147 106 142 100 42 70 31 237 70 114 
(-) 1996 wurden an diese Lander keine mit Grunden versehenen Stellungnahmen gerichtet 
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II. UNTERNEHMENSBEFRAGUNG 
Laut einer von der Kommission im September 1997 bei mehr 
als 3.500 Fiihrungskra~en durchgefiihrten Befragung (500 
von Gro8unternehmen, rund 3.000 von kleinen und mittle-
ren Unternehmen - KMU) machen sich die vom Binnen-
markt erwarteten Vorteile in der Wirtscha~ und im Handel 
zwischen den Mitgliedstaaten allmahlich bemerkbar. Die 
Befragung bestatigt, da8 der Wettbewerb sich verstarkt 
hat und die meisten Hindernisse im EU-Handel beseitigt 
wurden. 
"Im Vorfe\d der einheitlichen Wahrung, die die letzte psycholo-
gische Schranke im grenzi.iberschreitenden Handel beseitigen 
wird, sind die Antworten der Unternehmen ermutigend, da sie 
zeigen, daB a\\e Unternehmen unabhangig von ihrer Gri:iBe die 
vom Binnenmarkt gebotenen Mi:iglichkeiten nutzen", kommen-
tierte Binnenmarkt-Kommissar Mario Monti. "Die Ergebnisse 
bestatigen, daB wir auf dem richtigen Weg, aber noch nicht am 
Ziel sind und unbedingt aktiv bleiben mi.issen, um noch beste-
hende Lucken zu schlieBen". 
Vertrauen in den Binnenmarkt 
Nach Auffassung der Befragten hat der Wettbewerb gegeni.iber 
1993 sowohl auf nationaler als auch auf europaischer Ebene 
zugenommen. Dies hat sich in niedrigeren Preisen, gri:iBerer 
Produktvie\falt und besserer Qual itat niedergesch lagen. Auch 
wenn diese Effekte nicht ausschl ieB\ich auf den Binnenmarkt 
zuri.ickzufi.ihren sind, da die Marktentwicklungen noch durch 
zahlreiche andere Faktoren beinfiuBt werden, muB der Binnen-
markt doch als Katalysator angesehen werden. Etwa 45% aller 
befragten Unternehmen sind der Ansicht, daB sich der verstark-
te Wettbewerb positiv oder sogar sehr positiv auf ihre 
Geschaftstatigkeit ausgewirkt hat. Nur ein Viertel der Unter-
nehmen sieht die Wettbewerbszunahme als Nachteil an. Wie 
nicht anders zu erwarten, haben die Unternehmen, auf deren 
Markten die Preise gesunken sind und die Marktanteile 
eingebi.iBt haben, die lntensitat des Wettbewerbs starker wahr-
genommen. 
Die KMU auBern sich verhaltener als die groBen Unternehmen. 
lmmerh in glauben 40%, daB der Binnenmarkt ihnen Vorteile 
gebracht hat. Damit haben die KMU erneut unter Beweis 
gestellt, daB sie die durch die Beseitigung der Hindernisse im EU-
Handel geschaffenen Mi:iglichkeiten produktiv nutzen. Dies sollte 
die Regierungen der Mitgliedstaaten anspornen, den Binnen-
markt-Zeitplan zu vollenden. 
Jede zweite Fi.ihrungskraft ist der Ansicht, daB die Hindernisse 
im grenzi.iberschreitenden Handel entweder vollstandig ver-
schwunden sind oder aber erheblich abgebaut wurden. Weiter 
Beseitigung von Hindernissen im 
grenzuberschreitenden Handel mit Gutern 
und Dienstleistungen in der EU seit 1993 
GroBunternehmen KMU 
lndumie Dienst· lndustrie Dienst-
leistungen leistungen 
Hindernisse: 
sind vollkommen verschwunden 12,6 9,6 9,6 9,4 
wurden erheblich obgebout 40,6 32,0 35,5 31 ,6 
sind proktisch unveriindert geblieben 24,4 30,3 26,8 29,5 
hoben eher zugenommen 5,8 4,4 7,6 6,9 
hot es nie gegeben 11,7 16,0 16,1 17,9 
WeiB nicht 4,9 7,6 4,4 4,8 
verbreitet ist die p0S1t1ve Sichtweise im verarbeitenden 
Gewerbe und unter den GroBunternehmen. Die Zahl der 
Unternehmensleiter, die der Meinung sind, daB administrative 
und gesetzliche Hindernisse in den vergangenen fi.inf Jahren 
erheblich abgebaut worden sind, liege weit hoher als die 
derjenigen, die das Gegenteil angeben (rund 35% gegeni.iber 7%). 
Allerdings vertritt etwa ein Viertel der Befragten die Auffassung, 
daB sich nicht vie\ geandert hat und sie weiterhin mit Schwierig-
keiten im grenzi.iberschreitenden Handel konfrontiert werden. 
Verbleibende Schwierigkeiten 
Die von den Unternehmen genannten Grauzonen, in denen 
weitere Fortschritte erforderlich sind , betreffen insbesondere: 
• MwSt-Vorschriften, nationale technische Spezifikationen 
sowie Pri.if-, Zertifizierungs- und Zulassungsverfahren 
• Uberwachung des Wettbewerbs und Erhaltung gleicher 
Wettbewerbsbedingungen 
• Offentl iches Auftragswesen 
• Wirksame Problemlosung 
Hindernisse im grenzi.iberschreitenden Handel 
Trotz weiterer Beseitigung der Schranken im EU-Handel treffen 
viele Unternehmen weiterhin auf Schwierigkeiten, die auf 
gesetzliche Hindernisse im Binnenmarkt zuri.ickzufi.ihren sind. 
59% der GroBunternehmen und 55% der KMU gaben an, auf 
mindestens ein und im Durchschnitt auf drei Hindernisse im 
grenzi.iberschreitenden Geschaftsverkehr gestoBen zu sein. 
Hindernisse im Verkehr mit Gutern und Dienstleistungen 
(Haufigkeit der Antworten) 
Art der Hindernisse GroBunter- KMU 
nehmen 
MwSt: aufwendige und komplexe Vorschriften 18,1% 21 ,9% 
Pruf-, Zertifizie rungs-oder Zulassungsverfahren 18,8% 19,9% 
Anderungen erfordernde nationale Spezifikationen 25,0% 19,2% 
Unterschied liche Arbeits-oder Sozialgesetzgebung 15,7% 16,7% 
Umweltvorschriften 19,4% 14,8% 
Gesundhei ts- und Sicherhe itsvorschriften 16,5% 13,6% 
Sonstige Hindern isse 14,1% 11 ,1% 
Eingeschrankter Zugang: Sonderrechte 
oder -li zenzen 12,1% 10,5% 
Vorschriften zum Schutz des Allgemein-
interesses bzw. der Verbraucher 14,6% 9,9% 
Zuruckweisung von Produkten/Dienstleistungen 
aus anderen Mitgl iedstaaten 10,1% 8,4% 
Steuerpfli chten: stiirend/diskriminierend 9,1 % 8,3% 
Unzureichender Schutz von Patenten 
und geistigem Eigentum 6,4% 6,3% 
W erbungs-N erkaufsfi:i rderungs-/ 
Preisbeschrankungen 7,7% 5,3% 
An der Spitze der Liste stehen die Mehrwertsteuervorschriften. 
Dies gilt vor allem fur KMU, von denen mehr als jedes fi.infte 
angibt, in diesem Bereich auf Probleme gestoBen zu sein. Dieses 
wenig i.iberraschende Ergebnis bekraftigt die Kommission in 
ihrem VorstoB, das derzeitige Mehrwertsteuersystem zu refor-
mieren, wie sie es in ihrem Programm zur Einfi.ihrung eines 
gemeinsamen MwSt-Systems vorgeschlagen hat. 
Obwohl es sich hier weniger um belegte Falle als um Tatbestan-
de handelt, die als Hindernisse empfunden werden, sollten sie 
von den Mitgliedstaaten ernst genommen werden, da die Sicht-
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weise der Unternehmen ihre Strategien und ihr Verhalten 
beeinftuBt. 
Die Unternehmer fUrchten niche so sehr eine direkte Zuruck-
weisung ihrer Produkte oder Dienstleistungen (weniger als I 0% 
der Unternehmen gaben dies als Problem an), haben jedoch in 
der Regel den Eindruck, daB die Vorteile, die sie normalerweise 
von einem Binnenmarkt erwarten wurden, durch nicht harmoni-
sierte Vorschriften geschmalert werden. 
Wettbewerbsbedingungen 
lnfolge des zunehmenden Wettbewerbs verstarkt sich das 
Streben der Unternehmen nach Verbesserung ihrer Wett-
bewerbsfahigkeit und nach Sicherung gleicher Ausgangsbedin-
gungen. Die Auswirkungen des Binnenmarkts auf den Wett-
bewerb machen sich in dem der Produktion vorgeschalteten 
Bereich bemerkbar, d.h. zwischen Zulieferern eines Unter-
nehmens, ebenso wie in dem der Produktion nachgeschalteten 
Bereich, d.h. wenn ein Unternehmen seine Produkte absetzen 
will. Die Wettbewerbszunahme trifft die Unternehmen unter-
schiedlich auf Lander- und EU-Ebene und auf verschiedenen 
Markten. Deshalb uberrascht es nicht, daB jedes fUnfte Unter-
nehmen die Ansicht auBert, daB die Wettbewerbsverzerrungen 
im Binnenmarkt vor allem durch staatliche Beihilfen und 
Zuschusse an lokale Konkurrenten, wettbewerbswidrige Prakti-
ken anderer Konkurrenten und Unterschiede in der Sozial-
gesetzgebung zugenommen haben. Der Wettbewerb durfte auf 
nationaler und europaischer Ebene gleichermaBen intensiv und 
in alien Sektoren zu spuren gewesen sein. 
Off entliches Auftragswesen 
Die Befragung richtet besonderes Augenmerk auf offentliche 
Auftrage, einen Markt, auf dem die Liberalisierung noch nicht so 
weit fortgeschritten ist. Und dies, obwohl das offentliche 
Auftragswesen in der EU nach Meinung der Unternehmen die 
kleinen Unternehmen keineswegs entmutigt (26% aller kleinen 
Unternehmen zeigten lnteresse an Verkaufen an den offent-
lichen Sektor, das sind ebenso viele wie unter den groBeren 
Unternehmen). 
Auch wenn die Rechtsvorschriften zu greifen beginnen, herrscht 
die Ansicht vor, daB erhebliche Schranken bestehen bleiben. 
Rund 35% der Unternehmen meinen, daB sich die Bedingungen 
noch andern mussen. Ein betrachtlicher Prozentsatz der Befrag-
ten, insbesondere KMU ( I 0% der befragten Kleinunternehmen), 
gibt an, daB sich die Hindernisse in den letzten drei Jahren 
womoglich noch vergroBert haben, worin vielleicht die 
Umstrukturierung und Konzentration in verschiedenen Wirt-
schaftszweigen zum Ausdruck kommt. 
Bei 60 bis 70% der Antworten wird mindestens eine unmittel-
bare Beschrankung im Hinblick auf die angestrebten Beschaf-
fungsmarkte genannt. Dies mag darauf zuruclaufUhren sein, daB 
die wahrgenommenen Schranken sowohl unmittelbar recht-
licher Art (d.h. sich aus der mangelhaften Anwendung oder 
Nichtanwendung des Gemeinschaftsrechts ergeben) als auch 
nicht rechtlicher Art sind. Letztere umfassen die traditionellen 
Handelshemmnisse wie sprachliche oder kulturelle Schranken 
oder die Notwendigkeit, sich aus Marketing- und kommerziellen 
Grunden auf lokaler Ebene zu etablieren. Viele der Befragten 
behaupten jedoch, daB die lokale Praferenz und die Abneigung, 
mit neuen (zumal auslandischen) Lieferanten Geschafte abzu-
schlieBen, noch zum Standardverhalten gehoren. Dies konnte 
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auf VerstoBe gegen die einschlagigen Gemeinschaftsvorschriften 
zuruckzufUhren sein. 
Einige Ergebnisse sind besonders besorgniserregend. Fast 50% 
der groBeren Unternehmen, die angeben, daB ihr Zugang zu 
den offentlichen Beschaffungsmarkten durch Beschrankungen 
beeintrachtigt werde, glauben, daB die Auftraggeber ihre 
Zuschlage nach anderen Kriterien als Preis und Qualitat erteilen. 
Ebenso geben ru nd 40% der an der Erhebung beteiligten 
Kleinunternehmen an, daB ihr Zugang zu den Beschaffungsmark-
ten durch die Nichtveroffentlichung von Ausschreibungen 
behindert wird. Gerade T ransparenz und Nichtdiskriminierung 
sind jedoch die Schlusselelemente der einschlagigen Richtlinien. 
Die meisten Fragen wurden in den Konsultationen zum Grun-
buch "Das offentliche Auftragswesen in der Europaischen Union 
- Oberlegungen fur die Zukunft" (siehe SMN Nr.6) erortert. Die 
Ergebnisse dieser Konsultationen werden Anfang 1998 in einer 
Mitteilung der Kommission veroffentlicht. 
Problemlosungen 
Ein Hauptanliegen der Kommission ist es, die Mitgliedstaaten zu 
ermutigen, Probleme im Zusammenhang mit dem Funktionieren 
des Binnenmarkts rasch und wirksam zu Ibsen. Nach Meinung 
der Unternehmen stellt dies eine erhebliche Herausforderung 
fur die Verwaltungen dar. Rund 20% der befragten Unternehmen 
befanden sich in einer Situation, die aufrund von Problemen mit 
dem Binnenmarkt eine forml iche Beschwerde bei den offent-
lichen Stellen (ob auf einzelstaatlicher oder europaischer Ebene) 
gerechtfertigt hatte. Die meisten sehen jedoch von einer 
Beschwerde ab. 
Gri.inde, warum die Unternehmen 
keine Beschwerde einlegen 
Grund Grollunternehmen KMU 
WeiB nicht 18,4% 7,3% 
Andere Grunde 21 ,1% 11 ,4% 
Yerfahren nicht bekannt 21 ,1% 46,0% 
Zu kostspielig/kompliziert 39,5% 58,1% 
Ergebnisse lohnen nicht 
die Anstrengungen 73,7% 83,7% 
Aus einer grundlichen Analyse der Antworten im Rahmen der 
Erhebung ergeben sich zwei Hauptprobleme: 
• entweder wissen die Unternehmen, insbesondere die Klein-
unternehmen, nicht, welches Verfahren sie zur Losung eines 
Problems zu befolgen haben, oder 
• die Unternehmen werden von einer Beschwerde aus mehre-
ren Grunden abgeschreckt: Die Verfahren sind zu kost-
spielig/komplex und die erwarteten Vorteile lohnen nicht die 
notwendigen Anstrengungen. 
Die Lage durfte sich verbessern, wenn das im Binnenmarkt-
Aktionsplan vorgesehene System zur praktischen Losung von 
Problemen zwischen EU-Mitgliedstaaten eingefuhrt wird. Ein 
Kernstuck bilden dabei Kontaktstellen, an die sich Unternehmen 
und Burger bei Problemen mit den einzelstaatlichen Verwaltun-
gen wenden konnen. Bei der Errichtung solcher Kontaktstellen 
wurden bereits ermutigende Fortschritte erzielt, doch mussen 
sie sich erst noch in der Praxis bewahren. 
Fur weitere Informationen 
wenden Sie sich bitte an: 
Byron Kabarakis 
DG }.'V/ A-1 
TEL: (+32 2) 29619 53 
FAX: ( +32 2) 296 09 50 
E-mail: Al@dgl5 .cec.be 
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II. BUSINESS SURVEY 
The benefits expected from the Single Market are starting 
to feed into the economy and trade between Member States, 
according to an opinion poll carried out throughout the 
European Union (EU) in September 1997 among more 
than 3500 business executives (500 from large enterprises 
and about 3000 from Small and Medium-sized Enterprises 
(SMEs). It confirms that competition has intensified and 
most obstacles to EU trade have been removed. 
"In the run-up to the single currency, which will effectively 
remove the last psychological barrier to cross-border trade, 
businesses' responses are encouraging as they show that, 
independently of their size, large, medium and small businesses 
are taking advantage of the possibilities offered by the Single 
Market", commented Commissioner Mario Monti. "The 
results confirm that we are on the right track but that the job 
remains unfinished and it is urgent to pursue our action to 
close the remaining gaps". 
Confidence in the Single Market 
Businessmen interviewed consider that there is more compe-
tition today both at national and European level than in 1993. 
This has resulted in lower prices, improved product variety and 
better quality. Although these effects cannot be exclusively 
attributed to the Single Market, since many other factors affect 
the markets' development, the Single Market is seen to be 
acting as a catalyst. Some 45% of all companies interviewed 
reckon that more competition as a result of the Single Market 
has been positive or very positive for their business. Only a 
quarter of the companies perceives more competition negati-
vely. As might be expected, the intensity of competition has 
been more strongly felt by the companies that have experienced 
lower prices in their markets and have seen their market share 
drop. 
SMEs' views are relatively more cautious than those of large 
companies. Nevertheless, more than 40% of SM Es consider the 
Single Market to have been beneficial for their business. This 
renewed evidence of SMEs' dynamism in seizing the opportu-
nities offered by the removal of obstacles to the EU trade 
should encourage Member State governments to complete the 
Single Market agenda. 
One out of two businessmen consider that obstacles to cross-
border trade obstacles have either disappeared altogether or 
Removal of obstacles to cross-border 
trade of goods and services within the EU 
since 1993 
Large enterprises SMEs 
Industry Services Industry Services 
Obstacles have: 
Totally disappeared 12.6 9.6 9.6 9.4 
Signi(,cantly reduced 40.6 32.0 35.5 31.6 
Practically the same 24.4 30.3 26.8 29.5 
Tended to increase 5.8 4.4 7.6 6.9 
Never existed 11.7 16.0 16.1 17.9 
Don't know 4.9 7.6 4.4 4.8 
have been significantly reduced. Positive views are stronger in 
manufacturing and among large enterprises. Business leaders 
who consider that administrative and regulatory obstacles have 
been significantly reduced in the last five years by far outnum-
ber those who claim the opposite (about 35% against 7%). 
However, around a quarter of the business executives inter-
viewed consider that not much has changed and therefore, that 
they continue to face obstacles in trading cross-border. 
Remaining problems 
The grey areas identified by business, where further progress 
needs to be achieved, concern particularly the following: 
• VAT rules, national technical specifications and testing/certi-
fication and 
• approval procedures; 
• monitoring competition and maintaining a level playing field ; 
• public procurement; 
• effective problem solving. 
Barriers to cross-border trade 
Despite the progress in eliminating barriers to intra-EU trade 
there remains a significant share of businesses that have 
encountered difficulties as a result of regulatory obstacles in 
the Single Market. Concerning potential trade obstacles, 59% 
of large enterprises and 55% of SM Es reported that they have 
encountered at least one obstacle and on average around 
three in carrying on business across frontiers. 
Remaining obstacles to trade in goods and services 
(frequency cited) 
Type of obstacles Large SMEs 
firms 
VAT: heavy or complex rules 18.1 % 21.9% 
Testing, certification or approval procedures 18.8% 19.9% 
National specifications requiring modifications 25.0% 19.2% 
Different labour or social legislation 15.7% 16.7% 
Environmental regulations 19.4% 14.8% 
Health and safety regulations 16.5% 13.6% 
Other obstacles 14. 1% II.I % 
Restricted access: special rights or licences 12.1 % 10.5% 
Regulations protecting public interest and 
or consumers 14.6% 9.9% 
Refusal of products/services from other MS 10.1 % 8.4% 
Tax obligations: offputting/discriminatory 9.1 % 8.3% 
Poor protection of patents & industrial property 6.4% 6.3% 
Advertising/promotion/pricing restrictions 7.7% 5.3% 
At the top of the list come VAT rules. This is particularly the 
case for SMEs where more than one fi rm in five claims to have 
experienced problems in this regard. This is hardly surprising 
and supports the Commission argument that there is a need to 
overhaul and reform the present VAT system, as proposed by 
the Commission in its programme for the introduction of a 
common VAT system. Although these are perceived obstacles 
rather than established cases, they have to be considered 
carefully by Member States as business perceptions affect com-
panies' strategy and behaviour. 
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While businessmen do not really fear an outright refusal of 
products/services (less than I O % of companies said th is was 
a problem) it is clear that non-harmonised legislation is 
generally perceived to reduce the benefits companies would 
expect to draw from a Single Market. 
Competition conditions 
Increased competition between economic operators is accen-
tuating the concern of businesses to improve their compe-
titiveness and ensure a level playing field. The impact of the 
Single Market upon competition can be experienced upstream 
of production, i.e. between the different suppliers of a compa-
ny, as well as downstream, i.e. when a company wants to sell 
its products. Increased competition is affecting companies in 
different ways at national and EU level and in different markets. 
It is not surprising therefore, that around I out of 5 businesses 
consider that distortions of competition have increased in the 
Single Market mainly due to government aid and subsidies that 
favour local competitors, anti-competitive practices from 
other competitors and differences in social legislation that 
distorts competition. Competition seems to have been equally 
intense at national and EU level and to have been felt in all 
sectors. 
Public procurement 
The survey pays particular attention to public procurement 
where market opening is still lagging behind. Even though the 
survey suggests that business believes that EU public procure-
ment does not, by any means, discourage small businesses (26% 
of all small firms surveyed express interest in selling to the 
public sector, a level equivalent to that of the larger players 
interviewed) and that the legislation may be starting to bite, the 
perception is that significant barriers remain. 
Around 35% of respondents feel that things have yet to 
change. A significant percentage of respondents, especially 
SM Es ( I 0% of small firms surveyed), indicate that obstacles may 
have actually increased over the last three years, perhaps 
reflecting restructuring and concentration in several industrial 
sectors. 
Between 60 and 70% of respondents to the survey identify at 
least one direct restriction to targeted procurement markets. 
This may result from the fact that perceived barriers are both 
from a direct regulatory nature (i.e. resulting from poor or 
non-application of Community legislation) or a non-regulatory 
nature. The latter include traditional obstacles to trade such as 
linguistic or cultural barriers or the need, for marketing and 
commercial purposes, to establish a local presence. A very 
large number of respondents, however, allege that local 
preference and the reluctance to take on board new (and 
probably, therefore, fore ign) suppliers are still standard 
purchasing practices. This may or may not be the result of an 
infringement of Community rules in this area. 
Some findings are particularly worrying. Almost 50% of larger 
companies indicating that restrictions affect their access to 
public procurement markets believe that purchasers are 
awarding contracts on the basis of criteria other than price and 
quality. Similarly, some 40% of small firms in the sample indica-
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te that their access to procurement markets is hindered by the 
lack of publication of calls for tenders. These two items are 
supposed, nevertheless, to be covered by key transparency and 
non-discrimination provisions built into the procurement 
Directives. 
Many of these issues have been the subject of consultations on 
the basis of the Green Paper on "Public procurement in the 
EU: exploring the way forward" issued by the Commission in 
November 1996 (see SMN N°6). The results of these consul-
tations, will be published in a Commission Communication in 
early 1998. 
Problem solving 
One of the Commission's priorities is to encourage Member 
States to solve problems in the operation of the Single Market 
quickly and effectively. This may represent a considerable 
challenge to administrations' culture if one judges from 
business perceptions. Around 20% companies in the survey 
have found themselves in a situation that would justify intro-
ducing a formal complaint to public authorities (national or 
European) for problems in the functioning of the Single Market. 
However, most avoid introducing a formal complaint. 
Reasons companies evoke for not 
introducing a complaint 
Reason SMEs Large fi rms 
Don't know 18.4% 7.3% 
Other reasons 21.1% 11 .4% 
Procedure unknown 21.1% 46.0% 
Too costly/complex 39.5% 58.1% 
Efforts outweigh advantages 83.7% 73.7% 
A careful analysis of the answers obtained in th is survey points 
out to two main problems: 
• either businesses, particularly SM Es, seem not to know what 
procedure to follow to resolve a problem or 
• businesses are discouraged from introducing a complaint 
for a combination of reasons: procedures are too costly/ 
complex and the efforts required outweigh the advantages 
expected. 
The situation should be improved by the system being set up 
under the Action Plan for the Single Market of pragmatic 
problem-solving between Member States based on contact 
points for business and citizens to raise Single Market problems 
with Member States' administrations. There has been encou-
raging progress on putting this system into place but it must of 
course now be made to work in practice. 




TEL: ( +32 2) 296 19 53 
FAX: ( +32 2) 295 43 51 
E-mail: Al@dgl5.cec.be 
1#1 lflWM;M·W·M WMi 
II. ENQUETE AUPRES DES ENTREPRISES 
Se/on une enquete d'opinion realisee en septembre /997, dons 
toute /'Union aupres de plus de 3500 cadres (500 appartenant a 
de grondes entreprises et environ 3000 a des PME), /es ef(ets 
positifs escomptes du Marche unique commencent a se faire 
sentir. Cette enquete confirme que la concurrence s'est intensifiee 
et que la plupart des obstacles au commerce de /'Union euro-
peenne ont ete supprimes. 
"Dans la perspective de la monnaie unique qui supprimera la 
derniere barriere psychologique au commerce transfrontalier, les 
reponses des entreprises sont encourageantes puisqu'elles mon-
trent que, independamment de leur dimension, les entreprises 
- grandes, moyennes et petites - commencent a tirer profit des 
possibilites offertes par le Marche unique" a declare le Commissai-
re M. Mario Monti , rappelant cependant que le travail est inacheve 
et que des lacunes doivent encore etre comblees. 
Confiance dans le Marche unique 
Les chefs d'entreprise interroges considerent qu'il y a davantage de 
concurrence aujourd'hui qu'en 1993, cant au niveau national 
qu'europeen. Cette situation se traduit par un abaissement des 
prix, une plus grande variete de produits et une qualite amelioree. 
Bien que ces effets ne puissent pas lui etre exclusivement attribues, 
etant donne que beaucoup d'autres facteurs influencent le de-
veloppement des marches, le Marche unique agit done comme un 
catalyseur. Quelque 45% des entreprises interrogees estiment que 
plus de concurrence a eu un effet generalement positif ou tres 
positif pour leurs affaires. Seul un quart des entreprises per~oit 
negativement cette concurrence accrue. Comme on aurait pu s'y 
attendre, l'intensite de la concurrence a ete plus fortement 
ressentie par les entreprises qui ont ete confrontees a la diminu-
tion des prix sur leurs marches et ont vu leur part de marche 
diminuer. 
L'opinion des PME est relativement plus prudence que celle des 
grandes entreprises. Neanmoins, plus de 40% considerent que le 
Marche unique a ete benefique pour leurs affaires. Cette preuve 
renouvelee du dynamisme des PME a saisir les opportunites offer-
tes par la suppression des obstacles au commerce dans !'Union 
europeenne devrait encourager les gouvernements des Etats mem-
bres a achever !'agenda du Marche unique. 
Un chef d'entreprise sur deux estime que les obstacles au com-
merce transfrontalier ont, soit completement disparus, soit ete 
sensiblement reduits. Les opinions positives sont plus fortes dans 
le secteur industriel et parmi les grandes entreprises. Les cadres 
Elimination des obstacles au commerce 
transfrontalier de biens et services au sein 
de l'UE depuis 1993 
Grandes entreprises PME 
lndustrie Services lndustrie Services 
Les obstacles: 
ont totalement disparu 12.6 9.6 9.6 9.4 
ont sensiblement diminue 40.6 32.0 35.5 31 .6 
sont pratiquement les memes 24.4 30.3 26.8 29.5 
tendent cl augmenter 5.8 4.4 7.6 6.9 
n'ont jamais existe 11.7 16.0 16.I 17.9 
sans opinion 4.9 7.6 4.4 4.8 
qui estiment que les obstacles administratifs et reglementaires se 
sont sensiblement reduits au cours des cinq dernieres annees sont 
de loin plus nombreux que ceux qui affirment le contraire ( environ 
35% contre 7%). Neanmoins, environ un quart des cadres inter-
roges considerent que peu de choses ont change et disent qu'ils 
continuent a rencontrer des obstacles. 
Problemes subsistant 
Les zones d'ombre identifiees par les entreprises, ou d'autres 
progres doivent etre accomplis, concernent particulierement les 
points suivants: 
• les regles en matiere de TV A, les specifications techniques natio-
nales et les procedures d'essais/certification et d'approbation; 
• la surveillance de la concurrence et le maintien d'un terrain 
d'egalite; 
• les marches publics; 
• la resolution efficace des problemes. 
Obstacles au commerce transfrontalier 
En depit des progres enregistres dans !'elimination des barrieres au 
commerce intra-europeen, une partie significative des entreprises 
a rencontre des difficultes causees par les obstacles reglementaires 
dans le Marche unique. Concernant les obstacles potentiels au 
commerce, 59% des grandes entreprises et 55% des PME ont 
signale qu'el les ont rencontre au moins un obstacle et en moyenne 
environ trois en exer~ant des activites transfrontalieres. 
Obstacles aux echanges de biens et services 
(frequence des reponses) 
Type d'obstacles Grandes PMEs 
entreprises 
TVA: regles lourdes et complexes 18.1% 21.9% 
Procedures d'essai, de certification et 
d'approbation 18.8% 19.9% 
Specifications nationales demandant 
des modifications 25.0% 19.2% 
Legislations sociales ou du droit du travail 
differentes 15.7% 16.7% 
Reglementations environnementales 19.4% 14.8% 
Reglementations en matiere de sante et securite 16.5% 13.6% 
Autres obstacles 14.1% II.I% 
Acces restrei nc: droits ou licences speciaux 12.1% 10.5% 
Reglementations protegeant l'interet public OU 
les consommateurs 14.6% 9.9% 
Refus de produits/services provenant d'aut1·es 
Etats membres 10.1 % 8.4% 
Obligations fiscales: deconcertantes ou 
discriminatoires 9.1 % 8.3% 
Faible niveau de protection des brevets et de la 
propriete intellectuelle 6.4% 6.3% 
Restriction en matiere de Publicite/ 
Promotion/Prix 7.7% 5.3% 
En tete de liste viennent les regles de TVA C'est particulierement 
le cas pour les PME ou plus d'une entreprise sur cinq affirme avoir 
rencontre des problemes a cet egard. Ce n'est pas une surprise et 
cela soutient !'argument selon lequel ii est necessaire de reviser et 
reformer le systeme actuel, ainsi que la Commission l'a propose 
dans son programme pour !'introduction d'un systeme commun de 
TVA 
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Bien qu'il s'agisse d'obstacles per~us plut6t que de cas etablis, ils 
doivent etre consideres soigneusement par les Etats membres 
puisque les perceptions des entreprises affectent leur strategie et 
leur comportement. 
Bien que les chefs d'entreprise ne craignent pas reellement 
d'essuyer un refus absolu de leurs produits ou services (moins de 
I O % des entreprises declarent avoir rencontre ce type probleme), 
ii est clair qu 'une legislation non-harmonisee est generalement 
per~ue comme reductrice des benefices que les entreprises atten-
dent du Marche unique. 
Les conditions de concurrence 
Le renforcement de la concurrence entre operateurs economiques 
accentue le souci des entreprises d'ameliorer leur competitivite et 
d'assurer un terrain d'egalite. L'impact du Marche unique sur la 
concurrence peut etre eprouve tant en amont de la production, 
c'est-a-dire entre les differents fournisseurs d'une societe, qu'en 
aval, c'est-a-dire quand une societe cherche a vendre ses produits. 
Une concurrence accrue affecte les societes de differentes fa~ons 
et sur differents marches. II n'est pas etonnant des lors qu'une 
entreprise sur cinq environ estime que les distorsions de concur-
rence ont plut6t augmente dans le Marche unique, en raison 
principalement des aides et des subventions d'Etat qui favorisent 
les concurrents locaux, des pratiques anticoncurrentielles de 
certains et des differences de legislation sociale. La concurrence 
semble avoir ete ressentie dans tous les secteurs, avec la meme 
intensite au niveau national et qu'au niveau europeen. 
Les marches publics 
L'enquete prete une attention particuliere aux marches publics 
dont l'ouverture tarde a etre pleinement effective. Pourtant, selon 
l'enquete, les marches publics de !'Union europeenne ne decoura-
gent pas les petites entreprises (26% de !'ensemble des PME 
sondees exprime un interet a vendre au secteur public, ce qui 
represente un niveau equivalent a celui des grandes entreprises 
interrogees). 
Si la legislation en la matiere commence sans doute a produire ses 
effets, la perception n'en demeure pas moins que des barrieres 
significatives subsistent. Environ 35% des entreprises estiment que 
les choses doivent encore changer. Un pourcentage significatif des 
repondants, particulierement des PME ( I 0% des petites entrepri-
ses examinees), indique que les obstacles auraient en realite 
augmente au cours de ces trois dernieres annees, possible reflet 
des concentrations et des restructurations observees dans 
plusieurs secteurs industriels. 
Entre 60 et 70% des repondants a l'enquete identifient au moins 
une restriction directe aux marches publics vises. Cela peut resul-
ter du fait que les barrieres per~ues sont a la fois d'une nature 
reglementaire directe (insuffisance ou non-application de la legisla-
tion communautaire) ou d'une nature non-reglementaire. Ce 
dernier aspect englobe les obstacles traditionnels aux echanges tels 
que les barrieres linguistiques ou culturelles ou le besoin, a des fins 
de commercialisation et de vente, d'etablir une presence locale. Un 
tres grand nombre de repondants pretend neanmoins que la 
preference locale et la reticence a travailler avec de nouveaux 
fournisseurs (et probablement, done, etrangers) sont encore des 
pratiques courantes. Cela peut ou non resulter d'une violation des 
regles communautaires dans ce secteur. 
Certains resultats sont particulierement inquietants. Pres de 50% 
des grandes societes, indiquant que des restrictions affectent leur 
acces aux marches publics, croient que les acheteurs passent des 
marches sur la base des criteres autres que le prix et la qualite. De 
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meme, environ 40% des petites entreprises indiquent que leur 
acces aux marches publics est gene par le manque de publication 
d'appel d'offres. La transparence et la non-discrimination sont 
pourtant deux dispositions-cles contenues dans les Directives 
«marches publics}). 
La plupart de ces questions ont fait l'objet de consultations sur 
la base du Livre Vert sur «Les marches publics dans l'Union 
europeenne - Pistes de reflexion pour l'aveni r», publ ie par la 
Commission en novembre 1996 (voir SMN n°6). Les resultats de 
ces consultations seront publies en 1998 sous forme d'une Com-
munication de la Commission. 
Resoudre les problemes 
L'une des priorites de la Commission est d'encourager les Etats 
membres a resoudre, rapidement et efficacement, les problemes 
relatifs au fonctionnement du Marche unique. Cela peut represen-
ter un defi considerable pour les administrations si on en croit la 
perception qu 'en ont les entreprises. Environ 20% des entreprises 
reprises dans l'enquete se sont trouvees dans une situation qui 
justifierait !'introduction d'une plainte officielle aupres des pouvoirs 
publics (nationaux ou europeens) pour les problemes dans le 
fonctionnement du Marche unique. Neanmoins, la plupart evitent 
d'introduire une plainte officielle. 
Les raisons invoquees par les entreprises 
pour ne pas introduire une plainte 
Raison Grandes entreprises PMEs 
Ne savenc pas 18.4% 7.3% 
Autres raisons 21 .1% 11.4% 
Procedure inconnue 21.1 % 46.0% 
T rop coGteux/complexe 39.5% 58.1% 
Efforts disproportionnes par 
rapport aux avantages 73.7% 83.7% 
Une analyse attentive des reponses obtenues dans cette enquete 
met en avant deux problemes principaux: 
• les entreprises de tout type, et particulierement les PME, 
semblent ne pas conna7tre les procedures a suivre pour resou-
dre un probleme; ou 
• les entreprises sont decouragees d'introduire une plainte 
pour une combinaison de raisons : les procedures sont crop 
coOteuses/complexes et les efforts exiges l'emportent sur les 
avantages attendus. 
Une telle situation devrait s'ameliorer par la mise en place du syste-
me prevu dans le Plan d'action en faveur du Marche unique pour 
une solution pratique des problemes entre les Etats membres. 
Cette solution passe par des points de contact permettant aux 
entreprises et aux citoyens de soulever les problemes qu'ils 
rencontrent avec les administrations des Etats membres. Des 
progres encourageants dans la mise en place de ce systeme ont 
deja ete enregistres, mais ii convient a present de rendre ce 
systeme operationnel. 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Bvron Kabarakis 
DG XV/ A-1 
TEL: ( +32 2) 296 19 53 
FAX: ( +32 2) 296 09 50 
E-mail: Al@dgl5.cec .be 
FINANCIAL SERVICES 
Sauve arde des droits de retraite corn lementaire 
Blanchiment de capitaux: 
VAutriche devant la Gour de 
La Commission europeenne a 
decide de saisir la Cour de justice 
a /!encontre de l'Autriche pour 
violation de la Directive 91/308 
sur le blanchiment de capitaux. 
La Commission estime en effet 
que le maintien de l'anonymat 
sur les livrets d'epargne et les 
comptes-titres est en contradic-
tion flagrante avec les principes 
d'identification definis par la 
Directive europeenne. Dans ce 
pays) /!anonymat des livrets 
d)epargne) tradition qui remonte 
a 1819) pmnet d)ouvrir un 
compte sans controle d)identite 
par la seule attribution d)un 
mot-cle. Plus de 22 millions de 
livrets sont ainsi detenus - dans 
leur grande majorite - par de 
petits epargnants mais ce systhne 
pettt egalement attirer des fonds 
d;origine suspecte lies aux trafi-
quants de drogue et aux mafias 
de /!Est. En aout 1996; les auto-
rites autichiennes ont pris des 
dispositions concernant unique-
ment les comptes-titres anonymes) 
precisant que les titulaim de 
comptes existants avant le 
ler aottt 1996 ne seront identifies 
qu'en cas de reception ou 
d'acquisition de titres. La Com-
mission considere que ce nouveau 
mecanisme n'est pas de nature a 
conduire a une disparition com-
plete et rapide de ces comptes. 
Enfin) la Commission conteste le 
fait que !'article 165 du Code 
Penal autrichien sur le blanchi-
ment de capitaux ne s'applique 
qu'au-dela d'une valeur de 
100.000 ATS) soit environ 
15.000ECU. 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Alan Beverly 
DGXV/C-1 
TEL: (+ 32 2) 295 13 35 
FAX: (+32 2) 295 07 50 
E-mail: C l@dg15.cec.be 
Afin de supprimer un des derniers obstacles 
a la libre circulation des travailleurs dans 
/lUnion) la Commission europeenne a 
adopte une proposition de Directive relative 
a la sauvegarde des droits de retraite 
complementaire des travailleurs salaries et 
non-salaries. Cette proposition concerne le 
maintien des droits acquis) la garantie des 
paiements transfrontaliers) la possibilite 
pour les travailleurs detaches par leur 
employeur dans un autre Etat membre de 
rester affilies au regime de pension comple-
mentaire de FEtat ou ils travaillaient 
precedemment) ainsi que le droit a ?infor-
mation. Les regimes legaux sont deja 
couverts par la legislation communautaire 
sur la libre circulation mais pour beaucoup 
de travailleurs) les regimes de retraite 
complementaire deviennent a present) en 
termes financiers) plus importants que les 
regimes legaux. 
Actuellement, les personnes qui changent 
d'emploi au sein de l'Union europeenne risquent 
de perdre tout ou partie de leurs droits a pension 
complementaire. Cette situation constitue un 
veritable obstacle a la mobilite. Elle penalise les 
travailleurs, elle affecte de fa~on negative l'econo-
mie de l'Union dans son ensemble et va a l'encon-
tre du principe fondamental de la libre circulation 
des personnes au sein de l'Union. 
Cette proposition de Directive est une premiere 
etape vers la suppression des obstacles a la libre 
ci rculation lies aux retraites complementaires. Elle 
se fonde sur les recommandations du rapport du 
Groupe de haut niveau sur la libre circulation des 
personnes preside par Mme Simone Veil (voir 
SMN n°7) et prevoit: 
• le maintien des droits acquis, ce qui signifie qu'un 
travailleu r qui cesse de payer son affiliation a un 
regime de retraite complementaire lorsqu'il 
quitte un emploi pour travailler dans un autre 
Etat membre ne perd pas les droits deja acquis 
dans ce regime ( dans les cas ou ces droits 
auraient ete maintenus s'il avait change 
d'employeur tout en demeurant dans le meme 
Etat membre); 
• la garantie des paiements transfrontaliers, qui est 
la confirmation de !'application d'un principe 
fondamental du T raite de l'Union europeenne, a 
savoir la libre circulation des capitaux; 
• des mesures permettant aux travailleurs 
detaches par leur employeur dans un autre Etat 
membre de continuer a s'affilier au regime de 
retraite complementaire de l'Etat dans lequel ils 
travaillaient precedemment. La Directive pro-
posee garantit que les travailleurs detaches dans 
un autre pays peuvent continuer a verser des 
cotisations a un regime de retraite complemen-
taire dans l'Etat membre d'origine, dans des con-
ditions similaires a celles qui s'appliquent aux 
regimes de securite sociale legaux pour les 
travail leurs detaches. L'Etat membre hote doit 
reserver a ces cotisations le meme traitement 
fiscal que celui accorde aux cotisations versees a 
des regimes complementaires agrees sur son 
propre territoi re; 
• les gestionnaires des regimes de retraite com-
plementaire doivent fournir des informations sur 
les droits a la retraite et sur les solutions possi-
bles en cas de deplacement a l'etranger. 
La proposition etablit une serie de principes qui 
s'appl iqueront dans !'ensemble de l'Union. La 
Directive adoptee, les Etats membres seront libres 
de decider de quelle fa~on integrer ces principes 
dans leurs differents systemes nationaux. 
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Directives bancaires: 
proposition de texte codifie 
Dans le contexte de la simplifica-
tion et de la transparence du 
droit communautaire) la Com-
mission est sur le point d'adopter 
une proposition de texte codifie de 
19 Directives bancaires) a savoir 
7 Directives de base et 12 Direc-
tives de modification. 
Apres adoption par le Parlement 
europeen et le Conseil; ce II code 
bancaire II remplacera formelle-
ment les Directives de base sui-
vantes: la premiere Directive de 
coordination (77/780/CEE)) 
celles visant les fonds propres et le 
ratio de solvabilite des etablisse-
ments de credit (89/299/CEE et 
89/647/CEE)) la deuxieme 
Directive de coordination de 
1989 (89/646/CEE)) la Directi-
ve relative aux grands risques 
(92/121/CEE) et celle concer-
nant la surveillance sur une base 
consolidee (92/30/CEE). 
Cette proposition n'apporte aucu-
ne modification de substance aux 
actes concernes. A noter que les 
Directives concernant la garan-
tie des depots) /'interdiction du 
blanchiment des capitaux) l'ade-
quation des fonds propres aux ris-
ques de marche et les Directives 
comptables) restent pour Finstant 
en dehors du texte codifie. 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Luis Garcia Collados 
DG XV/C-1 
TEL: (+32 2) 295 65 44 
FAX: (+ 32 2) 295 09 92 
E-mail: C l@dg15.cec.be 
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Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Martin Merlin 
DG XV/C-2 
TEL: (+32 2) 295 89 47 
FAX: (+32 2) 295 07 50 
E-mail: C2@dg15.cec.be 
FREE MOVEMENT OF GOODS ,.,, -·- ·EMMI 
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t e Court of Justice ruled on 23 October 
1997 in case C-189/95 ((Franzen)) on the 
compatibility of a state retail monopoly with 
Articles 30 to 37 of the Treaty. The case 
concerned certain aspects of the Swedish 
system for imports and sales of alcoholic 
drinks. The questions referred to the Court 
of Justice were whether a statutory monopoly 
such as the state retail monopoly for alcoholic 
drinks infringes Article 30 of the Treaty 
(free movement of goods)) infringes Article 
3 7 ( adjustment of state monopolies) and is 
subject to any period of adjustment or 
should have been abolished or adjusted by 
1 January 1995. 
A legal state monopoly 
The Court considered the application of Article 37 
of the Treaty to the rules relating to the existence 
and operation of the State retail monopoly for 
alcoholic drinks. It stated that such rules shall be 
examined under Article 37 which is specifically 
applicable to the exercise, by a domestic commer-
cial monopoly, of its exclusive rights. 
14 December ' 9 7 • N o I 0 
for alcoholic drinks 
The Court stated that Article 37 requires that the 
organisation and operation of the monopoly be 
arranged so as to exclude any discrimination 
between nationals of Member States as regards 
conditions of supply and outlets, so that trade in 
goods from other Member States is not put at a 
disadvantage, in law and in fact, in re lation to trade 
in domestic goods and that competition between 
Member States is not distorted. 
In determining whether a monopoly of this kind is 
organised in a way which meets these conditions, 
the Court examined the Swedish rules relating to 
the product selection system, the monopoly's 
sales network and the promotion of alcoholic 
beverages. The Court considered that the 
conditions were fulfilled in the Swedish case. 
Consequently, the existence and operation of 
the state retail monopoly was compatible with 
Article 37. 
Obstacle to importation 
The Court considered the application of Article 30 
of the Treaty to such national rules which are not 
directly linked with the functioning of the mono-
poly but nevertheless have a bearing upon it. 
Under the relevant Swedish rules a permit was 
required for the production, importation and 
wholesales of alcoholic beverages. The permit was 
granted only if the applicant demonstrated that he 
fulfilled certain restrictive conditions as regards his 
personal and economic circumstances. In addition, 
high application and supervision fees were charged 
from traders. 
The Court concluded that a system of permits 
constitutes an obstacle to the importation of 
alcoholic beverages from other Member States in 
that it imposes additional costs on such beverages. 
Moreover, the Court emphasised that the number 
of permits was low (223) and almost all of these 
licences have been issued to traders established in 
Sweden. 
Consequently, the Court hold that legislation such 
as that in question is therefore contrary to Article 
30 of the Treaty and cannot be justified under 
Article 36 on grounds relating to the protection of 
human health. 
Having regard to the answer given to the first two 
questions, the Court found it not necessary to 
reply to the third question. 
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FAX: (+32 2) 295 71 91 
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Pour sauve arder la liberte des echan 
A proposal for a Council 
Regulation which would 
enable the European 
Commission to intervene 
to restore free movement 
of goods was adopted by 
the European Commission 
and presented by Commis-
sioner Mario Monti to the 
Council of Ministers on 27 
November. The Regulation 
would enable the Commis-
sion to request, by means 
of a mandatory decision, 
a Member State on the 
territory of which serious 
obstacles to the free move-
ment of goods have been 
noted, to take the measures 
necessary to remove these 
obstacles. This decision 
would make it easier for 
private individuals who 
have suffered damages to 
seek compensation before 
national courts. If the 
Member State concerned 
did not conform to the 
Commission Decision 
within the deadline, the 
Commission could refer 
the Member State to the 
Court of Justice within a 
very short time owing to 
the urgency of the situa-
tion. This proposal consti-
tutes a response to the 
mandate of the European 
Cmrncil of Amsterdam, 
which asked the Commis-
sion to submit it proposals 
before December 1997 
on "the means of guaran-
teeing in an effective 
manner the free movement 
of goods". 
Permettre a la Commission europeenne 
d)intervenir pour retablir la fibre circula-
tion des marchandises) tel est le sens d)une 
proposition de reglement, adoptee par la 
Commission le 19 novembre et presentee au 
Conseil des ministres du 27 novembre. 
Par voie de decision ayant force obligatoire, 
la Commission pourrait ainsi demander a 
un Etat membre, sur le territoire duquel 
une atteinte grave a la fibre circulation des 
marchandises aura ete constatee, de prendre 
les mesures necessaires pour mettre fin a ces 
entraves. Cette decision faciliterait les 
demarches de dedommagement aupres des 
tribunaux nationaux de la part des parti-
culiers qui se considerent Uses. Si ?Etat 
concerne ne Se Conforme pas a fa decision 
dans le delai donne, la Commission pour-
rait en raison de ?urgence saisir la Gour de 
Justice dans des delais tres brefs. Cette propo-
sition constitue une reponse au mandat du 
Conseil europeen d)Amsterdam, qui avait 
demande a la Commission de lui soumettre 
des propositions concernant c?es moyens de 
garantir de maniere efficace la fibre circu-
lation des marchandise/). Une reponse, 
en particulier, aux actes infustifies d)immo-
bilisation et de destruction de marchandises 
qui peuvent survenir lors de certains conflits, 
comme la recente greve des routiers en 
France ?a encore demontre. 
"Actuellement, la Commission ne dispose pas de 
moyens rapides pour agir a l'encontre des Etats 
membres lors d'atteintes graves et injustifiees au 
principe de la libre circulation des marchandises" a 
souligne le Commissaire Mario Monti. "En effet, 
dans le passe nous avons du faire face a des 
situations telles que des cas de destruction de 
marchandises ou d'interdiction d'importation 
d'autres Etats membres sans pouvoir intervenir 
avec la rapidite et l'efficacite requise. Pourtant, de 
telles atteintes a la libre circulation des marchan-
dises peuvent perturber profondement le bon 
fonctionnement du Marche unique et causer de 
graves prejudices aux operateurs economiques. Je 
suis done convaincu que toutes les mesures dont 
disposent les Etats membres doivent etre mises en 
oeuvre: c'est la credibilite meme du Marche uni-
que qui est en cause. Avec ce reglement, nous 
creons un instrument d'intervention efficace pour 
le sauvegarder" a conclu M. Monti. 
Si le reglement propose est adopte par le Conseil , 
la Commission pourra alors decider tres rapide-
ment que l'Etat membre concerne doit prendre les 
mesures necessaires pour mettre un terme a la 
yiolation grave et manifeste de la libre circulation 
des marchandises qu'elle a constatee. 
A l'instar de ce qui existe deja dans le domaine des 
aides d'Etat, la valeur contraignante de la decision 
prise par la Commission permettra aux particu-
liers leses de l'invoquer devant les juridictions 
nationales pour faire cesser l'entrave, retablissant 
ainsi les courants d'echange. Le cas echeant, ils 
pourront aussi s'en prevaloir pour obtenir le 
dedommagement des prejudices subis. 
Le reglement prevoit egalement que si l'Etat mem-
bre concerne n'a pas pris les mesures appropriees, 
la Commission engagera la procedure en manque-
ment et la conduira, dans des delais tres brefs, 
jusqu'a la saisine de la Cour de justice, si cela 
s'averait necessaire. 
II convient de souligner que la Commission ne vise 
nullement a porter atteinte a l'exercice de droits 
fondamentaux tels que par exemple le droit de 
greve. Son objectif est en revanche d' assurer que 
d'autres droits fondamentaux garantis par le droit 
communautaire soient egalement respectes et les 
droits des particul iers qui en resultent, proteges. 
La presente proposition s'inscrit dans le droit fil 
des discussions de la Conference intergouverne-
mentale. Dans son Avis du mois de mars 1996, la 
Commission affi rmait que "ses moyens d'assurer 
!'appl ication du droit communautaire devraient 
etre rendus plus efficaces, notamment pour ce qu i 
concerne le Marche interieur". La demande de la 
Commission se fondait sur la constatation que les 
procedures d'infraction classiques se revelent 
inadaptees pour reagir rapidement a certaines 
entraves graves a la libre circulation des marchan-
dises. Dans la phase finale de la Conference inter-
gouvernementale, certains Etats membres ont 
depose une proposition de modification du T raite 
visant a doter la Commission de pouvoirs plus 
incisifs en matiere de violations flagrantes des 
regles communes dans le domaine du Marche uni-
que. Cette demarche n'a pas abouti, neanmoins le 
Conseil europeen d'Amsterdam a expressement 
donne mandat a la Commission "d'examiner les 
moyens de garanti r de maniere efficace la libre cir-
culation des marchandises, y compris la possibil ite 
d'imposer des sanctions aux Etats membres" en 
l'invitant a soumettre des propositions a cet effet 
avant le Conseil europeen de Luxembourg en 
decembre 1997. 
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Am 27. November legte 
Kornmissar Monti dem 
Ministerrat einen Vorschlag 
for eine Verordnung des 
Rates vor, die der Kommis-




Danach k61rnte die Kom-
mission durch eine verbind-
liche Entscheidung einen 
Mitgliedstaat, in dem eine 
schwere Beeintrachtigung 
des freien Warenverkehrs 
festgestellt wurde, auffor-
dern, die notwendigen 
Mafoahmen zur Beseiti-
gung der Hindernisse zu 
treffen. Ferner wi.irden 
Privatpersonen Schaden-
ersatzklagen vor den einzel-
staatlichen Gerichten 
erleichtert. Kame der 
betreffende Mitgliedstaat 
der Kommissionsentschei-
dung i1rnerhalb der gesetz-
ten Frist nicht nach, konnte 
die Kommission den 
Gerichtshof ( auf Grundlage 
von Art. 169 EG-Vertrag) 
wegen dringenden Hand-
lungsbedarfes innerhalb 
sehr kurzer Fristen anrufen. 
Der Vorschlag ist eine 
Ann"'ort auf den Auftrag 
des Europaischen Rates von 
Amsterdam an die Kommis-
sion, bis Dezember 1997 
Vorschlage zu unterbreiten, 
um den freien Warenver-
kehr wirksam zu gewahr-
leisten. 
Pour plus d'informations, 




FAX: (+32 2) 295 71 91 
E-mail: BI @dg15.cec.be 
FREE MOVEMENT OF PEOPLE 
Droit de sf our 
Proposition de Directive sur 
les avocats: 
le Parlement approuve la 
position du Conseil 
Le Parlement europeen a 
approuve sans amendements la 
position du Conseil sur la 
proposition de Directive relative 
a fetablissement des avocats. 
Reunis a Strasbourg le 
19 novembre) les deputes ont 
adopte en deuxieme lecture la 
proposition de Directive qui 
accorde aux avocats de fY Union 
la liberte de s)etablir dans un 
autre Etat membre sans devoir 
passer de test d>aptitude. 
]usqu)a present) un avocat 
europeen pouvait plaider dans 
un autre Etat membre) comme 
prestataire de services) mais ne 
pouvait s'y etablir qu)apres 
avoir subi de nouvelles epreuves. 
Desormais) il sera permis par 
exemple a un avocat franfais 
de s)etablir de maniere perma-
nente au Royaume-Uni en 
gardant son titre d)origine et 
de s)inscrire au barreau local 
sans devoir presenter de test 
d)aptitude. La position 
commune a ete publiee au 
JO n°C 297du 29.11.97 (voir 
aussi SMN n°8). La Directive 
doit encore etre formellement 
adoptee par le Conseil de 
fY Union) les Etats membres 
auront alors un delai maximal 
de deux ans pour la transposer. 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Jean-Marie Visee 
DG XV/E-2 
TEL: (+32 2) 295 48 38 
FAX: (+ 32 2) 295 93 31 
E-mail: E2@dg15.cec.be 
La Commission a decide de saisir la Cour 
de Justice au titre de fY article 169 du Traite 
CE contre f>Espagne et le Portugal pour 
transposition incorrecte des Directives sur le 
droit de sefour des retraites et inactifs. 
Dans le cas de f>Espagne, la saisine concerne 
aussi la transposition incorrecte de la 
Directive sur le droit de sefour des etudiants. 
((Les citoyens doivent avoir conftance dans le 
Marche unique, il faut que leurs droits y 
soient respectes>> a insiste le Commissaire 
Mario Monti. ((Cest une priorite que 
fen tends poursuivre avec determination. 
Nous veillerons ace que chaque violation de 
ces droits soit sanctionnee>>. 
Droit de sejour des retraites et inactifs 
Des dispositions legislatives en Espagne et au 
Portugal prevoient que la duree initiale de la carte 
de sejour des retraites et inactifs peut etre limitee 
a deux ans. La Commission estime qu 'un tel 
regime est contraire aux Directives concernant le 
droit de sejour pour les retraites (90/365) et inac-
tifs (90/364). En vertu de ces Directives, l'Etat 
membre d'accueil peut verifier, au bout de deux 
ans de sejour, que les interesses remplissent tou-
jours les conditions de ressources et d'assurance 
maladie requises. T outefois cette possibilite de 
verification administrative n'autorise pas les Etats 
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membres a limiter a priori la duree de validite de 
la carte de sejour. Dans leurs reponses a l'avis 
motive, l'Espagne et le Portugal ant annonce une 
modification de leur legislation mais en !'absence 
d'une adoption definitive des textes, la Commis-
sion a decide de saisir la Cour de justice. 
Droit de sejour des etudiants 
Dans le cas de l'Espagne, la saisine de la Cour 
concerne aussi la mauvaise transposition de la 
Directive sur le droit de sejour des etudiants 
(93/36). En vertu de cette Directive, l'etudiant qui 
demande une carte de sejour doit certifier qu'il 
dispose de ressources suffisantes par une declara-
tion ou, a son choix, par tout autre moyen equiva-
lent. Cependant, les dispositions legislatives espag-
noles permettent aux autorites competences 
d'exiger des etudiants la presentation de preuves 
proprement dites de ressources. La Commission 
estime que cette exigence est excessive et 
contraire a la Directive. 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Gerard Beaudu 
DG XV/A-3 
TEL: (+32 2) 295 99 26 
FAX: ( + 32 2) 295 60 90 
E-mail : A3@dg15.cec.be 
COMPANY LAW AND ACCOUNTING 
La Commission europeenne 
a adopte, le 20 novembre, 
une proposition revisee de 
Directive destinee a coor-
donner Jes procedures 
d'offres publiques d'achat. 
La Directive vise a garantir 
la securite juridique clans 
to'ute l'Union en organi-
sant un niveau minimum 
'harmonisation en accord 
avec le principe de subsi -
· arite. Ces nouvelles regles 
revoient notamment que 
es salaries soient informes 
es que l'offre a ere rendue 
ublique et que le docu-
ent d'offre soit mis a leur 
ne puisse etre Jancee Sur 
mains de 70 % des titres de 
a societe visee sauf clans 
13th Com 
A revised version of the proposal for a 
Directive to co -ordinate procedures for 
takeover bids has been approved by the 
Commission on the 20th of November. 
The proposal has been revised under the 
co-decision procedure in the light of the 
opinions delivered by the European Parlia-
ment and the Economic and Social 
Committee. The Directive aims to 
guarantee legal certainty throughout the 
EU by means of a minimum level of 
harmonisation in accordance 111ith the 
principle of subsidiarity 
The revised proposal would create a pan-EU 
framework for takeovers laying down certain basic 
principles and a limited number of general requi-
rements which Member States should implement 
through more detailed rules. Thus, the Member 
States would have considerable freedom to 
regulate a wide range of matters in accordance 
with their own national structures and practices. A 
majority of Member States indicated their prefe-
rence for such an approach when consulted in 
1993. 
The aim is to provide an equivalent protection 
throughout the Union for minority shareholders 
of companies listed on the stock exchange in the 
event of a change in control and to provide for 
minimum guidelines for the conduct of take-over 
bids, particularly as regards the transparency of 
the procedure. 
The proposed Directive takes very much into 
account the characteristics of self-regulatory 
systems. In particular, it addresses the issue of the 
potential for nuisance or tactical litigation to 
hinder bids. Therefore, the proposal explicitly 
encourages the supervisory authority to exercise 
control in a way which would avoid recourse to 
administrative or judicial actions. Indeed, the 
Directive would not affect the power of Member 
States to designate the authorities responsible for 
dealing with disputes and for deciding on irregula-
rities committed during the bid procedure, provi-
ded that an injured party enjoys adequate 
remedies. 
• Employee interests 
Amendments have been introduced, notably at the 
request of the European Parliament, providing for 
employees to be kept informed once the bid has 
been made public and for the offer document to 
Law Directive 
be made available to them. The proposed rules on 
disclosure with regard to shareholders have also 
been widened to cover employees. When con-
sidering a bid, management would be required, as 
a general principle, to take into account all the 
interests of the company, including employment. 
• Shareholder interests 
In addition, any authorisation by the general 
meeting of shareholders for the adoption of 
defensive measures would have to be granted 
during the period of acceptance of the bid to 
ensure that the fate of the takeover bid, and 
therefore the company, was decided by its share-
holders. To allow sufficient time for a general 
meeting of shareholders to be called during the 
procedure, the Commission has kept the mini-
mum four-week period for acceptance of the bid 
rather than the two weeks called for by Parlia-
ment. This would enable the Member States to 
provide for a longer minimum period and set a 
maximum of ten weeks for the period for accep-
tance of the bid, which would allow enough time 
to call a general meeting of shareholders. 
• Other amendments 
The amendments also clarify the definition of the 
offerer (i.e. the person or company making the 
bid) and supplement the rules to determine which 
supervisory authority is competent and which 
country's law is applicable to a particular bid 
(particularly important in the case of cross-border 
takeovers). In the case of a partial bid, the amen-
ded proposal clarifies that a bid should not be 
launched for less than 70% of a target company's 
securities, except in cases authorised by the 
supervisory authority. 
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Resiimee 
Die Kommission hat am 
20. November einen gean-
derten Richtlinienvorschlag 
zur Koordinierung van 
offentlichen Ubernahmean-
geboten angenommen. 
Der Vorschlag war nach 
dem Mitentscheidungs-
verfahren unter Einbezie-
hung der Stellungnahmen 
des Europaischen Parlarnents 
sowie des Wirtschafts- und 
Sozialausschusses geandert 
worden. Durch die Richt-
linie soil unionsweit Rechts-
sicherheit garantiert wer-
den, indem im Einverneh-
men mit dem Subsidiaritats-
prinzip ein Minimum an 
Harmonisierung sicherge-
stellt wird. Der Entwurf 
sieht vor, daB Arbeitnehmer 
bereits bei Veroffentlichung 
eines Angebotes unterrichtet 
werden und ihnen der Text 
des Ubernahmeangebotes 
zur Verfugru1g gestellt wird . 
Bei Pri.ifung eines Angebots 
muB die Unternehmens-
leitung ferner alle Interessen 
des Unternehmens beriick-
sichtigen, einschlieBlich der 
Arbeitnehmerinteressen. 
AuBerdem ist vorgesehen, 
daB sich ein offentliches 
Ubernahmeangebot bei 
einer Teiliibernahme, auBer 
in behordlich genehrnigten 
Fallen, auf mindestens 70% 
der Anteile erstrecken muB. 
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PUBLIC PROCUREMENT 
rocurement "Remedies" Directives 
Single Market Commissioner Mario Monti 
has reminded Germany that proper 
implementation of the so-called public 
procurement cRemedies) Directives is an 
urgent requirement. A ruling by the Court 
of]ustice on 7 September 1997 in the Dorsch 
case (see SMN N°9) does not render super-
fluous legislation to implement the Directi-
ves properly in Germany. Infringement 
proceedings opened in 1995 will be pursued 
until the existing German legislation on 
procurement redress is amended to the 
Commission )s satisfaction. 
The Directives, one concerning remedies as regards 
works, supplies and services procurement (89/665) 
and the other remedies for procurement in the 
water, energy, transport and telecommunications 
sectors (92/13), should have been implemented by 
the Member States no later than December 1991 
and July 1992 respectively. The Directives require 
Member States to ensure that rapid and effective 
remedies are easily accessible to firms or persons 
who may have suffered injury as a result of an alleged 
violation of EU rules on open and competitive 
procurement procedures. Although Germany adop-
ted legislation to implement the Directives in 1994, 
the Commission considers that the arrangements 
set up by this legislation do not ensure rapid and 
effective remedies as required by the Directives. 
According to Commissioner Mario Monti: "Without 
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proper implementation of these Directives into 
national law, firms bidding for public procurement 
contracts in Germany will continue to lack adequate 
rights to fair treatment and clearly defined, effective 
means of challenging unfair treatment. This is why 
we have infringement proceedings pending against 
Germany for failure to implement these Directives 
properly." 
The Commission is pleased to note that a draft law 
to ensure proper implementation of these two 
Directives is now in the process of being adopted. 
However, some people have suggested that the 
Court of Justice ruling of 17 September in the 
Dorsch case means that the current legislation im-
plementing the two Directives in Germany is already 
satisfactory. This suggestion is very misleading in the 
Commission's view. 
The Court's Dorsch ruling stated that the Federal 
Supervisory Committee (Vergabei.iberwachungsaus-
schuss des Bundes), the body which referred the 
question to the Court of Justice, constituted a 
national court or tribunal entitled to refer questions 
under Article 177 of the EC Treaty. However, the 
Court's ruling also stated clearly that this issue of 
entitlement to refer a question to the Court was a 
separate and distinct issue from whether the body in 
question fulfilled the requirements of the Remedies 
Directives, which was not dealt with by the Dorsch 
ruling. The Commission's view that these Direc-
tives require further legislation is therefore not 
affected by the Dorsch ruling. 
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PUBLIC PROCUREMENT 
General Procurement A reement 
(I) Directive 97/52/EC of 13.10.97 of 
the European Parliament and 
Council amending Directives 
92/50/EEC, 93/36/EEC and 
93/37/EEC concerning the coor-
dination of procedures for the 
award of public service contracts, 
public supply contracts and public 
works contracts respectively, 
published in the O.J.E.C. L328/I 
of 28.11.97. 
(2) Decision 94/800/EEC 
he proposal for a Directive amending 
Directives 92/50/EEC> 93/36/EEC and 
93/37/EEC concerning> respectively> 
public service> supplies and works contracts 
(in the following referred to as the II classic 11 
Directives) was finally adopted by the 
European Parliament on 13 October 1997. 
The new Directive(]) is a direct consequence 
of the Government Procurement Agreement 
(GPA) entered into force in the Community 
on 1 January 1996> after the Council 
Decision<2J of 22 December 1994 approving 
the agreements reached in the Uruguay 
Round multilateral negotiations. 
Within the Community, the GPA creates rights 
for suppliers, contractors and service providers 
established in the third countries which have signed 
the Agreement (Canada, South Korea, the USA, 
Israel, Japan, Norway, Singapore, Switzerland and 
Hong Kong). These rights derive exclusively from 
the GPA, not from the public procurement Directi-
ves. The Directives, therefore, do not give third 
country companies any rights, which they do not 
already have pursuant to the GPA (or other inter-
national agreements), nor do they deprive such 
companies of any rights. 
The public procurement Directives, on the other 
hand, deal exclusively with the relations between 
the contracting entities of the European Union and 
companies established there. These relationships 
are, obviously, not amended by the GPA. 
The Commission has, however, proposed a number 
of amendments to the Directives (see SMN N°6), 
the purpose of which is to incorporate certain 
provisions of the GPA in order to: 
• avoid any discrimination against Community firms 
and to grant them the same advantages as those 
enjoyed by third-country firms as a result of the 
GPA; 
• to ensure coherence between the two legal 
systems, thus simplifying their application in 
practice. 
As the GPA is already in force, the new Directive 
changes nothing in the relations with third country 
companies. On the internal "front", the main 
changes will be the following: 
• a recital will state explicitly that the so-called 
"technical dialogue" may take place, provided this 
does not have the effect of precluding competi-
tion; 
• the thresholds will now mirror those of the GPA, 
where this is applicable, and otherwise be main-
tained unaltered. The main change regards service 
contracts awarded by central state authorities, 
since the threshold in respect of the services 
covered by the GPA will be lowered to 
137,537 ECU; 
• slightly more information must be given to 
tenderers, whose bids have not been retained; 
• the provisions regarding shortening of deadlines 
under open procedures following the publication 
of a pre-information notice are rendered more 
flexible, on the one hand, as the time limits may be 
shortened to at least 22 days. On the other hand, 
the conditions for so doing are rendered more 
precise, both regarding the information to be 
contained in the pre-information notices and the 
timing of its publication. These latter conditions 
will also apply to restricted procedures; 
• an explicit provision is inserted to clarify that 
Member States may authorise "new" means - in 
particular electronic - of transmission of tenders 
and the minimum guarantees such means of trans-
mission must warrant; 
• an explicit provision requiring contracting authori-
ties to ensure that no discrimination takes place is 
inserted in Directive 93/36/EEC and 93/37/EEC; 
• the list of central State authorities, which must 
apply the lower threshold for supplies and services 
contracts, is updated. 
The second proposal, aimed at amending Directive 
93/38/EEC (the "utilities directive") to take the GPA 
into account, is currently the subject of a concilia-
tion procedure (see SMN N°8). A "joint text" was 
adopted unanimously by the Conciliation Commit-
tee on 6 November 1997. It is therefore to be ho-
ped that the final adoption of this proposal may take 
place before the end of the year. 
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INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Dominique Vandergheynst 
DG XV/E-3 
TEL: (+ 32 2) 295 69 23 
FAX: (+ 32 2) 296 17 36 
E-mail: E3@dg15.cec.be 
Inventions biotechnolo 
Le 27 novembre 1990 le Conseil Marche 
interieur a marque son accord politique sur 
la position commune concernant la proposi-
tion modifiee de Directive relative a la 
protection juridique des inventions biotech-
nologiques. La position commune du Conseil 
suit au plus pres la proposition modifiee que 
la Commission avait adoptee le 29 aout 
1990 suite a l'avis du Parlement europeen 
donne en premiere lecture au mois de juillet 
1997 (voir SMN n°9). La position commu-
ne se caracterise surtout par la reconnais-
sance de !'importance fondamentale de la 
dimension ethique des inventions biotechno-
logiques 
Ainsi, a la suite du Parlement europeen, le Conseil 
entend bien que soit exclu de la brevetabilite les 
procedes de clonage des etres humains, les 
procedes de modification de l'identite genetique 
germinale de l'etre humain, les utilisations d'em-
bryons humains a des fins industrielles ou commer-
ciales et les procedes faisant souffrir les animaux 
sans utilite medicale substantielle pour l'homme ou 
!'animal. Le Conseil reconna1t egalement que le 
groupe de conseillers pour l'ethique pourra etre 
amene a evaluer tous les aspects ethiques lies a la 
biotechnologie, suivant en cela la proposition modi-
fiee de la Commission europeenne. 
Bien entendu, la position commune du Conseil ne 
se resume pas a la seule dimension ethique. Les 
aspects proprement techniques sont tout aussi 
fondamentaux. Mais, ici, le travail accompli par le 
Parlement europeen avait atteint un tel niveau de 
maturite, que le Conseil s'est contente de le 
reprendre tel quel, presque entierement. Ainsi, a 
propos de !'article concernant la difference entre 
decouverte et invention quant aux elements isoles 
du corps humain, la position commune reprend 
integralement l'amendement vote par le Parlement 
europeen a ce sujet. 
On peut legitimement esperer que le Parlement 
europeen donne son avis en deuxieme lecture au 
mois d'avril ou de mai 1998. Ensuite, le Conseil 
sera en mesure d'adopter definitivement la 
Directive, vraisemblablement dans le courant de 
l'ete 1998. Dix annees de travail n'auront done pas 
ete vaines. 
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Audition sur les brevets 
Lars de la reunion du Conseil «Marche 
interieur» du 27 novembre) le Commissaire 
Mario Monti a eu !'occasion de faire une 
premiere presentation du Livre vert sur le 
brevet communautaire et le systeme des 
brevets en Europe (voir SMN n°8). 
Les ministres presents ont manifeste un reel 
interet pour ces questions) estimant qu)il 
f allait desormais considerer Les brevets 
comme un element essentiel du processus 
d)innovation en Europe. Comme fla tres 
bien resume le ministre luxembourgeois) 
flenjeu est desormais: «un marche) une mon-
naie) un brevet». Ce Livre vert constituait 
aussi le point de depart d)une vaste consul-
tation des milieux interesses sur la necessite 
d)ameliorer et de moderniser le systeme des 
brevets en Europe. La Commission a done 
organise1 conjointement avec la presidence 
du Conseil) une audition des milieux 
interesses1 Les 25 et 26 novembre a Luxem-
bourg. Plus de 200 personnes ant f ait le 
deplacement pour exprimer leur point de 
vue sur Les differentes questions abordees 
dans le Livre vert. 
Des representants de findustrie1 des agents 
en brevets1 des inventeurs individuels et des 
PME venant de toute f>Union ont ainsi pu 
exposer leurs besoins en termes d)etendue de 
protection) de couts et de procedures. 
Les principaux enseignements a tirer de cette audi-
tion sont Jes suivants: 
• II existe un besoin de creer, au niveau commu-
nautaire, un titre unitaire de protection des inven-
tions qui devrait coexister avec Jes systemes 
actuels. Le marche europeen est devenu 
aujourd'hui, pour la plupart des entreprises inno-
vantes, le marche «naturel» sur lequel ii est 
necessaire de deployer rapidement ses compe-
tences. Un titre unitaire de protection est le seul 
moyen approprie pour penetrer rapidement ce 
marche. 
• La Convention de Luxembourg de 1975 qui vise a 
creer le brevet communautaire et qui n'est jamais 
entree en vigueur n'est plus adaptee aux besoins 
actuels. Selon de nombreux intervenants, elle 
devrait etre remplacee par un instrument relevant 
du droit communautaire qui serait directement 
applicable dans !'ensemble des Etats membres. 
• Deux facteurs conditionnent la reussite du brevet 
communautaire: la limitation des coOts, notam-
ment les frais de traduction, et la securite 
juridique qui doit etre garantie par le systeme 
juridictionnel a mettre en place. Sur la question 
des langues, des positions contrastees se sont 
exprimees, avec une preference exprimee par 
certains representants de l'industrie pour un 
systeme utilisant une seule langue, l'anglais, con-
sidere comme etant «la» langue internationale de 
la technique. D'autres personnes ont exprime 
leur souhait de voir maintenue l'egalite entre tou-
tes les langues. Plusieurs propositions ont egale-
ment ete formulees pour ameliorer le systeme 
juridictionnel, notamment par la mise en place 
d'une juridiction specialisee en matiere de brevets. 
• En ce qui concerne l'Office europeen des brevets, 
ii est generalement considere comme un organis-
me tres performant, meme si d_es suggestions 
visant a ameliorer encore son mode de fonction-
nement et a limiter le niveau des taxes per~ues 
ont ete exposees par divers intervenants au cours 
de !'audition. 
• Plusieurs sujets relevant du droit des brevets sont 
en evolution rapide, ce qui necessite une mise a 
jour des dispositions legales qui les concernent. 
En premier lieu, un large accord s'est exprime 
durant !'audition sur la necessite de permettre de 
delivrer, en Europe, des brevets pour des inven-
tions portant sur des programmes d'ordinateur, 
comme cela se pratique depuis plusieurs annees 
aux Etats-Unis et au Japon. Les formalites liees 
aux brevets devraient egalement faire l'objet 
d'une simplification et d'une harmonisation plus 
poussee au niveau communautaire. 
• Enfin, d'autres suggestions de la Commission, 
telles que la mise en place d'un systeme d'assu-
rance-litige en matiere de brevets ou !'harmonisa-
tion des legislations concernant Jes inventions 
d'employes, ant permis des echanges de vues 
approfondis entre les differents groupes 
d'interets representes. 
Tenant compte des avis exprimes du rant la consul-
tation sur le Livre vert, ainsi que des avis attendus 
du Comite economique et social et du Parlement 
europeen, la Commission decidera, en 1998, de la 
suite et de la forme a donner aux differentes sugges-
tions qu'elle avait formu lees. 
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Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Pascal Leardini 
DG XV/E-3 
TEL:(+ 32 2) 296 13 06 
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INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROP ERT Y 
Die Europaische Kommis-
sion hat einen Richtlinien-
vorschlag vorgelegt, mit 




schaft harmonisiert werden 
sollen. Der dringend 
erwartete Vorschlag wird 
eine Anpassung und 
Vervollstandigung des 
gegenwartigen Rechts-
rahmens bewirken, zumal 
der Schwerpunkt insbe-
sondere auf neuen Pro-
dukten liegt, wie z.B. 
CD, CD-ROM, DVD 
und Online-Dienste. 
Der Richtlinienentwurf 
zielt vor allem auf ei.ne 
Harmonisierung der 
Regeln hinsichtlich Ver-
vielfaltigung, Vertrieb und 
Schutz von Antikopier-
systemen. Da er den 




gen erleichtert, wird er 
Autoren, Benutzern und 
Investoren gleichermaBen 
niltzen. Der Vorschlag ist 
einerseits das Ergebnis der 
seit Veroffentlichung des 
Griinbuchs im Jahre 1995 
gefuhrten Anhorungen, 
berticksichtigt aber auch 
internationale Aspekte, 
d.h. vor allem die im 
Rahmen der "World 
Intellectual Property 
Organisation" (WIPO -
siehe SMN Nr. 6 & 7) 
vorgesehenen Verpflich · 
tungen. 
A proposal for a Directive harmonising 
aspects of rules on copyright and related 
rights in the Information Society has been 
presented by the European Commission. 
The proposal JVould adJust and complement 
the existing legal framework, JVith particu-
lar emphasis on ne1v products and services 
containing intellectual property (both 
on-line and on physical carriers such as 
CDs, CD-ROMs and DVDs), so as to 
ensure a Single Market in copyright and 
related rights JVhile protecting and stimula-
ting creativity and innovation within the 
EU. It would in particular harmonise rules 
on the right of reproduction, the communi-
cation to the public right (including 
making protected material available 
on-demand over the Internet), the distribu-
tion right and the legal protection of anti-
copying systems and information for mana-
ging rights. The proposal JVould benefit 
users, rightholders, and investors, such as 
providers of on-line services, and facilitate 
cross-border trade in copyright-protected 
goods and services. The proposal reflects not 
only extensive consultations based on a 1995 
Green Paper but also international develop-
ments in this area. In particular, the propo-
sal would implement the main obligations 
of new Treaties agreed in December 1996 in 
the framework of the World Intellectual 
Property Organisation (WIPO) on the 
protection of authors and the protection of 
performers and phonogram producers 
(see SMN N°6 & N°7). 
Reproduction right 
The reproduction right has always played a key 
role in copyright protection. Its role will increase 
even more in the new information society 
environment. Once protected material is conver-
ted into electronic form and transmitted digitally, 
it is much more vulnerable to exploitation by 
copying than in the past. In view of the develop-
ment of new forms of reproduction, such as scan-
ning of printed works, or loading and/or storing of 
digitised material (such as text, music and video) in 
a computer memory or other electronic system, 
the proposal would establish a clear definition of 
what exactly is protected as well as an equivalent 
level of protection across the EU. 
In particular, the proposal would grant authors, 
performers, phonogram and film producers and 
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broadcasting organisations an exclusive right to 
authorise or prohibit reproductions (an equivalent 
exclusive reproduction right for authors of com-
puter programs and databases and for some other 
rightholders is already provided for by Directives 
9 I /250, 96/9 and 92/ I 00 respectively). The har-
monised definition of the reproduction right 
would cover all relevant acts of direct or indirect 
reproduction, temporary or permanent, whether 
on-line or off-line, in material or immaterial form. 
There would be an obligatory exception to the 
reproduction right for certain technical acts of 
reproduction dictated by technology but which 
have no separate economic significance of their 
own (such as certain 'cache' copies arising 
during transmission over the Internet}. In addition, 
Member States would have the option of allowing 
additional exceptions to the reproduction right for: 
• reproductions on paper or similar support by 
using any kind of photographic technique or other 
processes with similar effects ("reprography"); 
• reproductions on audio, visual or audiovisual 
recording media made by private individuals for 
private use and non-commercial ends ("private 
copying"); 
• specific acts of reproduction made by public 
libraries, museums and other establishments 
accessible to the public, which are not for direct 
or indirect economic or commercial advantage. 
The effect of these optional exceptions would be 
that Member States could, for example, maintain 
their current systems for compensating right 
holders for private copying or photocopying ( e.g. 
levies on sales of blank tapes and audio and video 
recorders, levies on photocopiers and photo-
copies) . The Directive wou ld not, therefore, 
introduce any obligation on Member States to 
introduce such private copying or photocopying 
levies or harmonise their level. 
Communication to the public right 
Authors would be provided with a general exclu-
sive right to authorise or prohibit any communica-
tion to the public of originals or copies of thei r 
works by wire or wireless means. 
The market in "on-demand" services is one of the 
main areas of growth and the proposal would har-
monise the rights applicable to such transmissions. 
These rights are distinct from, and complementa-
ry to, those applicable to broadcasts (includ ing 
pay-TY, pay-per-view or near-video-on-demand) 
and do not cover private communications. 
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• ormat1on Societ 
Authors would enjoy the right of making their 
works available to the public on-demand, from a 
place and at a time individually chosen by the indi-
vidual member of the public. Similarly performers, 
phonogram and film producers and broadcasting 
organisations would be provided with a general 
exclusive right to authorise or prohibit the making 
available to the public on-demand, from a place 
and at a time individually chosen by the individual 
member of the public, of fixations of performan-
ces, phonograms, originals and copies of films and 
fixations of broadcasts. 
These rights would apply irrespective of the num-
ber of times the work or other subject matter is 
actually transmitted on-line on demand - it is the 
act of offering the service to the public which will 
require authorisation. 
Exceptions 
In addition to the specific exceptions concerning 
the reproduction right, Member States would also 
have the option of applying exceptions to both the 
reproduction right and the communication to the 
public right in the case of: 
• use for the sole purpose of illustration for 
teaching and scientific research; 
• non-commercial uses for the benefit of visually-
impaired or hearing-impaired people; 
• use of excerpts in connection with the reporting 
of current events; 
• quotations for criticism or review; 
• use for the purposes of public security or proper 
performance of an administrative or judicial pro-
cedure. 
The exceptions in the draft directive are exhausti-
ve, in other words, Member States would not be 
allowed to apply any other exceptions than those 
explicitly listed in the Directive. Moreover, when 
applying the exceptions, Member States would 
have to limit them to specific cases and to respect 
the economic interests of rightholders. 
Distribution right 
The proposal would eliminate differences between 
Member States' rules concerning the distribution 
right by providing authors with the exclusive right 
to control any form of distribution to the public by 
sale or otherwise of the original of their works or 
tangible copies of their works (e.g. on paper, CD, 
CD-ROM, tape, as opposed to on-line form). The 
distribution right does not apply to services in 
general or on-line. 
The proposal would also eliminate important 
differences between Member States as to the 
"exhaustion" of the distribution right. It would in 
particular confirm that the distribution right shall 
be exhausted within the EU with the first sale or 
other transfer of ownership within the EU of the 
original of their works or tangible copies of them 
by the rightholder or with his consent. Under this 
principle ("Community exhaustion"), once an 
author has agreed that tangible copies of his work 
may be sold in one Member State, these copies can 
be sold throughout the EU. Currently, some 
Member States consider the right to be exhausted 
even if the ownership sold or transferred con-
cerns territories outside the EU. Application of 
such "international exhaustion" can provoke signi-
ficant obstacles to the free trade in goods as right-
holders, under certain conditions, are allowed to 
block imports of copies of their work. 
Legal protection of anti-copying and rights 
management systems 
Digitisation not only brings about new risks for 
rightholders of copyright and related rights, it also 
makes it potentially easier to administer and 
control acts of exploitation by means of access 
control, identification and anti-copying devices. 
The proposed Directive would therefore require 
Member States to provide adequate legal protec-
tion against any activities, including the manufactu-
re or distribution of devices or the performance of 
services, which would enable or facilitate the 
circumvention without authority of effective 
technological measures (such as application of 
access codes or decryption) designed to protect 
any copyright or related rights. 
Similarly, Member States would have to provide 
adequate legal protection against any person who, 
without authority, removes or alters electronic 
rights management information or distributes; im-
ports, broadcasts, communicates with the public 
or makes available copies to the public. 
On-line liability 
The proposed Directive does not include provi-
sions concerning liability of on-line service provi-
ders. This is because liability is a horizontal issue 
concerning not only copyright, but also such issu-
es as defamation, privacy, unfair competition, por-
nography and racist and violent content. Liability 
of on-line service providers is therefore due to be 
the subject of a specific proposal for legislation due 
to be put forward by the Commission during 1998. 
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La Commission europeen-
ne a presente une proposi-
tion de Directive harmo-
nisant les regles sur le 
droit d'auteur et les droits 
connexes dans la societe 
de l1information. 
Fort attendue, cette pro-
position permettra d'ajus-
ter et completer le cadre 
juridique existant, en met-
tant particulierement 
l1accent sur Jes nouveaux 
produits tels que les CD, 
CD-ROM et DVDs, ainsi 
que les services en ligne. 
Elle harmonisera notam-
ment des regles sur les 
droits de reproduction, les 
droits de distribution et 
les systemes de protection 
legale contre le piratage. 
En permettant de faciliter 
les echanges transfronta-
liers des biens et des servi-
ces proteges, la proposi-
tion profitera autant aux 
auteurs qu'aux utilisa-
teurs, de meme qu'aux 
investisseurs. Cette propo-
sition est le reflet des con-
sultations menees depuis 
la publication du Livre 
Vert en 1995 mais elle 
integre aussi Jes aspects 
internationaux, notamment 
les principales obligations 
prevues par l I Organisation 
mondiale de la propriete 
intellectuelle (OMPI -
voir SMN n°6 & n°7). 
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DATA PROTECTION 
Protection des donnees au sein des institutions 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Alain Brun 
DG XV/D-1 
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Depuis plusieurs annees, la Commission 
/interroge sur les moyens d)assurer la pro-
tection des donnees personnelles au sein des 
institutions et organismes communautaires. 
Jusqu)au Traite d)Amsterdam) des solutions 
pragmatiques) mais insuffisantes sur le plan 
juridique) avaient ete retenues: engagement 
unilateral de la Commission pour ses prop-
res services et declaration politique conjointe 
avec le Conseil en marge de fadoption de la 
Directive 95/46/CE relative a la protection 
des donnees. 
L'article 286 du nouveau T raite stipule que desor-
mais les institutions et organismes communautaires 
devront respecter les normes communautaires en 
matiere de protection des donnees - concrete-
ment ii s'agit de la directive 95/46/CE - et ce a 
compter du I janvier 1999. A cette fin, cet article 
demande en outre au Conseil et au Parlement 
europeen de prendre, selon la procedure de 
co-decision, toutes les mesures necessaires. lls 
devront notamment mettre sur pied une autorite 
de contr61e independante chargee de veiller au 
plein respect de la protection des donnees par les 
institutions et organismes communautaires. 
La Commission devra rapidement presenter une 
proposition. Cette proposition couvrira !'ensem-
ble des institutions et organismes crees par le 
T raite ou par un acte de droit communautaire 
derive. Les agences et offices crees ces dernieres 
annees seront evidemment couverts. Beneficieront 
des regles de protection, toute personne physique 
dont les donnees sont traitees, que ces personnes 
soient des agents ou des personnes tierces, telles 
que beneficiaires de subventions agricoles dont les 
donnees sont transmises a la Commission pour 
divers contr61es, les experts nationaux convoques 
a une reunion a Bruxelles ou les personnes ayant 
demande une marque communautaire. 
Processin of Personal Data 
On December 3 the eighth meeting of the 
Data Protection Working Party was held in 
Brussels. During the meeting the Working 
Party further discussed the matter of data 
transfer to non-EU countries) on the basis of 
a number of fictitious test cases. The Data 
Protection Commissioners decided to ivork 
closely together in assessing the adequacy of 
the data protection in non-EU countries 
and on developing 1vays and means to do 
this effectively and consistently in all 
Member States. 
In connection with this further work will be done on: 
• the contribution which industry self-regulation 
can make to providing an adequate level of data 
protection in third countries 
• and the substantive and procedural questions of 
recognising the adequacy of protection in relation 
to certain transfers (white list). 
The Working Party adopted a recommendation on 
the basis of the Report and Guidance by the Inter-
national Working Group on "Data Protection 
in Telecommunications on Data Protection and 
Privacy on the Internet". As this initiative might 
contribute to the improvement of the protection of 
fundamental rights of individuals, in particular their 
privacy, on a world-wide basis, the Working Party 
recommended that the European Commission 
develops proposals on the basis of the recommen-
dations made in the memorandum to support their 
implementation through appropriate international 
fora. 
Finally the Working Party adopted a discussion 
document on notification and transparency of 
processing, which is aimed at facilitating the further 
development of consistent procedures for the 
notification of trans border data processing opera-
tions. 
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COUR T OF J USTI CE 
Frais de justice 
L 'acccs ,i la justice est 1m coroLlrzin: des 
libertes jimdanzentalcs du 7 'mite CE. A insi) 
conjimnemcllt ,i !'article 6 d11 Trai tf:, 
ztlt citoyen commzmautairc doit pouPoir 
frzi re valoir ses rfroits de pant un j1i.__qe ri 'zm 
rzutrc Etat me1-nbre q11e le sit:11 et ce rirzm les 
memcs co11ditions q11 e Les nrztiom1-11.\· de cct 
Etat nmnbre. 
Dans ce contexte, la Cour de justice a confirme a 
plusieurs reprises que !'article 6 s'oppose a ce 
qu'un Etat membre exige le versement d'une 
garantie (cautio judicatum solvi) de la part d'un 
ressortissant d'un autre Etat membre agissant 
devant ses juridictions, si une telle exigence ne 
peut pas etre imposee a ses propres nationaux et 
si l'action est connexe a l'exercice de l'une des 
libertes fondamentales du T raite. 
En effet, la jurisprudence initiee par les arrets 
Hubbard (1.7.1993, C-20/92, Ree. 1-3777) et Data 
Delecta (26.9.96, C-43/95, Ree. 1-4661 - voir SMN 
N° 6) a ete confirmee par l'affaire Hayes (20.3.97, 
C-323/95, Ree. 1-1711, par· rapport a !'article 110.1 
du code de procedure civile allemand) et par 
l'affaire Hiross Holding (2.10.97, C-122/96). 
Dans cette derniere affaire, la (our a statue qu 'un 
citoyen anglo-americain residant aux Etats-Unis 
n'est pas cense verser une caution au titre de 
!'article 57.1 du ZivilprozeBordnung (code de 
procedure civile autrichien) , lorsqu'il a introduit, 
devant les juridictions autrichiennes, un recours 
en sa qualite d'actionnaire a l'encontre d'une 
societe etablie en Autriche. 
Cette jurisprudence enterine le principe selon 
lequel les citoyens communautaires cherchant a se 
prevaloir du droit communautaire devant des 
tribunaux nationaux, ne peuvent se voir entraves 
dans leur demarche par des regles discriminatoires 
au niveau de la procedure. Ainsi, le coOt addition-
nel representant la constitution d'une caution 
bancaire est elimine pour les plaideurs commu-
nautaires. 
Pour plus d'information, 
vous pouvez contacter 
Mirjam Soderholm ou 
Jose J. Izquierdo Peris 
DG XV/ E-1 
TEL: (+32 2) 295 96 77 
TEL: (+32 2) 295 58 20 
FAX: ( + 32 2) 295.09.92 
E-mail: E l@dg15.cec.be 
L'equipe de Single Market News 
vous souhaite une joyeuse an nee I 998, 
prospere et tres europeenne! 
The Single Market News team 
wishes you a happy, prosperous 
and very European 1998! 
Die Mitarbeiter von Single Market News 
wtinschen Ihnen ein gltickliches, erfolgreiches 
und europaisches Jahr 1998! 
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